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Professor Arnold Förster, gestorben zu .Aachen am
13. August 1884 iu einem Alter von 7 4 Jahren, gehörte
uustreit ,ig zu den ersten Hymenopterologeu

der Gegenwart

und weuu auch einzelnen .Arbeiten nicht jene Aufnahme und
jene Erfolge zugeschriebei1 werden können, wie sie-der Autor

ql

erwartete und wünschte , so ist ihm doch in der ~eschichte
dieses Wissenszweiges - aussel'ordentlich viel zu verdanken,
namentlich auf systematischem und geographischem Boden.
Es mag daher wohl nicht ganz unerwünscht sein, . wenn ich
im Folgenden eine chronologische Liste der hymenopterologi-

1. Beiträge znr

schen Arbeiten dieses Forschers biete, (ausser<lem beschäftigte

Aachen, J.

er sich bekannter Massen noch mit Coleopteren, Psylliden
und mit Floristik), zumal einzelne Aufsätze weder im Buchhandel erschienen noch in den Jahresberichten

1

Sammlunge n ::
um1 Museen „
Sammlung dt'
(n. 2, 7, 8,
niden (n. 7), d
die Pezornacht•
das k. k. zn
(n. 7, 11, L,
luug in Wan ,1
Mayr in Wie11
4, 5, 7, 9, ] .
Cryptiden, Pi!!
Bracouiden (n.
pi<len (n. 7, 1~
das k. Nationa
:Mittheilung 2 c
Verfasser . die!':,. Försters HauLl_·
sters hymeuopte
bibliographi schL
glichen.

Extr. T:
Enthält na.:

erwähnt sind

Morpholog1,'

und andererseits seine rnustergiltig präparirten und erhaltenen

schreibung c·
'

1

Necrologe: Entom. Na.ehr. 1884 p. 363;
p. 287.
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Sammlungen gruppenweise an die verschieue1isten Interessenten
und Museen abgetreten worden sind. So besitzt die k. zool.
Sammlung der Akademie in München die •renthrediniden
(n. 2, 7, 8, 14), die Apicleu (u. 7, 15, 20), die Tryphoniden (n. 7), die Stilpuoideu (11.17), die Plectiscoiden (n. 16),
die Pezomacheu (n. 6) und die · Gattung Camp::iplex(n. 12);
das k. k. zoo!. Hofmuseum in Wien die Ichneumoniden
(n. 7, 11, 12, 14, 19); die gräfl. Schaffgotsche Sammlung in Warmbruuu die Sphegiden (n. 14) ; Prof. Gustav
Mayr in Wien die Chalcidier und Proctotrupiden (n. 1, 3,
4, 5,7, 9, 14, 19) und Fr.v.Halfern
in Burtscheid die
·cryptiden, Pimpliden, ·_ophioniden (n. 7, 11, 14, 19), die

1
j

l

'j

1·

'

Braconiden (n. 7, 10, 19), die Chrysiden (n. 7), die Cynipiden (n. 7, 13), die Vespiden und die Formiciden (n. 5, 7);
das k. Nationalmuseum in Budapest enthält nach Mocsarys
Mittheilung 2 eine grosse Anzahl typischer Chrysiden und
Verfasser dieser · Zeile~ besitzt eine Suite Chalciditen aus
, Försters Hand. Es möge nun das Verzeichniss von Försters hymenopterologischen Arbeiten mit einzelnen literarischbibliographischen . Notizen folgen; alle Angaben sind verglichen.

.l. Beiträge zur Monographie der Pteromalinen N ees. 1 Heft.
Aachen, J. A. Mayer • .1841. 4°. p. 46; Taf. 1.
Extr. Isis 1846 p. 314.
Enthält nach einleitenden Bemerkungen über Literatur,
Morphologie und ' Biologie der Pteromalinen die Beschreibungen von vielen neuen Arten; neu aufgestellt
werden die Gattungen Pteroncoma, Tetr acampe, Dicor-
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Math. Tu,J. Aca,1. IIL Oszt. Küllin Kia<lvanya 1882. . III.
u. Entom. ~achr. 1883 p. 138.
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mw;, Sphaeripalpu s, Stenophrus und L.i,gynodes ; Ualli-

5. Hymen opt en„l .

ceras Nees wird wegen · Calliccn.t. Mcig. in Hadrocera s
ungenannt.

(CLalcidiac

H., Beitr äge zur Geschicht e und Synonymie

Reinhard

. 1857 p. 70-80;

Jal~rg. 2. 1858 .p. 10-23.

Aachen wäLra

2. Eini ge neue Arten aus der F amilie der Blattwe spen.
•
Stettin. Ent. Zeitg. J ahrg. 5. 184'1 p. 262-264;
p. 287-290.
Diese sind:

=

Mouophadnns

M. mclanocephalu s l!'br.);

Erichson

3

=

Dineura. dorsalis

D. opaca var. verna Klug);

dualis (nach Erich son

.j

ci

=·Allanthus

' 1

nur Varie tät

von Allantus

omissus (nach Erichsou

J

' '

.

1

1···'

'j

.'

3

Myrmica mit

Perineura

anschlies st, ], ,:

nitidn s Klg. [= Taxo-

handlung nick .

marginellus

Fbr.)

. .gestellt

und A.

6. 1845

Aach en für cL
un ter dem Ti:,
und Gattu nge1,

p. 390-392;

Spin. und der
wird nur von
• ~ie und aud i

4. Ueber die F amilie der Mymariden.
Linnaea Jahr g. 2. 1847

p. 195-233.

Die neu ,tufge stellten Gattmigen sind: Doriclytus,

'

macis und Rhachistu s ; es ist

J

Arescon, die dritte

=

die zweite Gattung

grös serc n, iw L
Lei-

neue F amilicu

=

fü..-J
Arn. Förnt cr's ',
Ent. Zeitschr . .!
Allerdings be:ti .
schaftliche

Gonatocerus N ees.

3

Bericht d. wissenschaftl. Leistun gen in der Entomologie in Wiegmanns Archiv f. Naturg eschichte. Jahrg. 11. 18,15 Br!. 2. p. 129 ff.
• Species tles Hym enopteres d' Europe etc. Cata)ogue p. 65\ p. 47*

··'-!

und p. 48''.

wird , :

Heft II erscl1
A hdru ck als .J_

gleichfall s nur Varie tät dieser

Stettin. Ent. Zeitg. Jahrg.
Taf. I. Fig. 1.

·i ' 1
:~

für beide J ahre

Cephus fla-

3. Notiz über einen Zwitter der Diapria elcgans Necs .

/~
J

zu hab en ist,

(nach

Art; nach Andr 0 4 ist letzt.crcs richtig; erstere güt ihm als Synon y m von .All. :succinctus Lcp.

11
.i

und im Buch!:.
3

nus agrorum Fall].); Allautus decipiens (nach 1'.lricbson 3

4
~

3

mit der Ber,i,

welche schCJJJ·

Erichson

viventris (nach Audr 6 4 C. försteri zu nennen);

j

j

i11<1uiliuns (nach

U !;

li eft I crs <::b.
»zwei Jahrc .:;i,,

1.

der Pteronrnlinen iu : Berlin. Ent.. Zeit,;chr. Jahrg.

p. 7 ,J

1850

· Bezüglich der Synonymie vergleiche man:

1

Bibliothcca E11t1;;,.I
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nodes;

Calli-

n Hadroceras

•

5. Hymenopte;ol ogische Studien. Aachen, Ler r.foer. 4" Heft I.
1850 p. 7 4 (Formicjdc11); Heft II. 1856 p. 152

gleiche man :

(Chalcidiae und Proctotrupii).

d Synonymie
r. Jahrg. 1.

Heft I erschien p. 1 -48

im wörtlichen Abdruck

als

»zwei Jahrc:;berichte über die höhere Bürgerschule etc . zu
.Aachen während der Schuljahre 1849 / 50 und 1850 /5 1 «

lattwespeu.

mit der Bemerkung

262--,-264;

dorsalis

»die Abliandlung,

· welche schon im verflossenen .Jahre
3

zu haben ist, genügt

(nach

ihres grö sseren Umfan ges wegen

für beide Jahre skurse.«

Am Schluss e steht:

; Cephus fla-

Myrmica mit 14 .Arten,

u); P erineura

anscbliesst,

Klg. [= Taxo-

gedruck t worden

auch besonders und yerv ollständigt

und im Buchhandel
h Erichson

am Titelblatte:

» die Gattung

welche sich hier unmittelbar

konnt e aus Mangel an Raum · dieser Ab-

handlung nicht mehr beigefügt werden.«

nach Erichs on 3

.. gestellt wird . daseibst die Gattung

Fbr.) und A.

Heft II er schien gleichfalls

,arietät

Abdruck

dieser

:stere gilt ihm ·

-

Neu auf-

Tapinoma.

p. 1-28

-

im wör.tlicheu

als Jahresb ericht der höh eren Bürger schule in

1855/56 .

Aachen für das Schuljahr
unter dem Titel:

1856 4° p. 28

»Synoptische Ueb ers icht der Familien

gam; Nees .

und Gattungen

. 390-392;

Spin. und der Proctotrupii

in den beiden Gruppen der Chalcididae

wird nur von Hagen

5

Latr. « -

erwähnt;

• sie und auch in den Handel

Diese .Arbeit

im Jahresberichte
kam sie nie. -

fehlt

In der

grösseren, im ;Buchhandel erschienen Arbeit werden viele
oriclytus,
Gattung

Lei-

neue Familien und Gattungen

=

schaftliche

Bes.prechung

aufgestellt;

eine wissen- .

Arn. Förster's hymenopterologische
Allerdings
1

f

Studien II. in: Berlin.

Ent. Zeitsc~r. J ahrg. 2. 1858 p. 311-324;

.mologie in Wieg. 5 Hd. 2. p. 129 ff.
ue p. fii'i*, p. 47*

[

'

folgte von Dr ~/ H. Reiuhard:
Taf. IV •

betrifft selbe nur die Chalcidier .

Bibliotheca Entomologica. Leipzig 1862. Bd. 1 p. 241 n. 14.
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6. Monographie
. Wiegmann's

der Gattung

(n. 3), Mega

Pczomachus Grav.

Archiv f. Naturgesch .. Tahrg. 16. 1850.

n. g. (n. 9)

Bd. 1. p. 49-232;·
- Jahr g . 17. 1851. Bd. 1
p.26-66. - Sep.: Berlin, Nic olai 1851 8" p. 244.

Aclastocer :i

(n. 1 7), Euc,:
Euchari s (n
27-3~)
.:

Neu aufO'estellt
werden die Gene ra : Pteroc ormus, Creme
noies,

Stibeutes,

Agrothereutes,

Aptesis, Theroscopns,

'(J

Jahrg.

i

7. 1850

p. 277-288;

p. 485-518;

Perilarnpu s (

8. 1851 p. 1-42;
Taf. I;
Dec. VI-X.
Jahrg. 10. 1853 p. 266-362;
Centuria Secunda: Jahrg. 12. 1855 p. 226-258;
-:- Jahrg. 16. 1859 p. 87-124;
Jahrg. 17.
1860 p. 93-153.
Dec. IV-V.

Jahrg.

g. (n. 5 7).
60-67),
}
70-71),
-C
pus (n. 'i 4), ;
Pezobius n. ~
(n. 90- 9 1
Hylaeus (n. .
ll. g. (n. 9 8_',,
ferner · .Agry1
11.

•Das grosse hier verarbeitete Material enthäl t neue Arten
und kritische Bemerkungen, Bestimmun gstabellen· u. s.'w.

J

l

5 ), Tryphon
(n. 6), Ismarus (o. 7 -9), Tenthredo (n. 10), Myrmica
(n. 11--\14), Formica (n.· 15-16),
Cataglyphi~ n. g.
(n. 17), Orthocentrus (n. 18-20),
Sclerochroa n. g.
(n. 21 ), Holopedina n. g. (n. 2 2), Spalangia (n. 2 3-31);
Bethylus (n. 32-36);
Leucospis (n. 37), Euderus
(n. 38), Simopterus u.g. (n. 39), Aulogymnus n. g. (n. 40),
Trichogramma (n. 41), Poropoea n. g. (n. 42), Acoelius
(n. 43-49),
Dirrhope n. g. (n.· · 5·0); - Coelioxys
(51-7 0), Chrysis (n. 71-:-84), Chrysogona n. g. (n. 85),
Cleptes (n. 86), Notozus n. g. (n. 87-91),
Hedychrwn
(n. 92-94),
Ellampus (n. 95-99),
Nomia (n. 100).

. von folgenden Gattungen:

1

l

.
1
i

.

1 '

i
J

1

-

·~

gastigmus (1
(n. 4 7) ,Lan

Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss . Rhein!. Dec. 1-III.

l

'

Cryptopri;; w,

Pezolochus und Catalytus.
7. Eine Centurie neuer Hymenopteren.

Metopius (n. 1-

8. Neue Blattw"
Verband!. d . .
_1854 p. 2
Die Arbeit 1
den, Hylo to:
hält

danu

über

deren

,

Typen cnt scl
• Heobar.ht1111
!!•
Nematitla e, i1
187/; u. 1881.

Ctenochira n. g. (n. 1), Stephanus (n. 2), Dasypoda

J

'
. ,,,
. .
~•~•"="--:S-1'.'""
!'S'~ff~-~4 :~, ·,-•;P·'7;': "'~~7'.!'•I"'',,_

1
;.. ••

~

~ ,;;::;;
!:.· _·; ·ie
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:rrav.
rg. 16. 1850.

1851. Bd. 1
851 8" p. 244.
rocormus, Crems, Theroscopus,

einl. Dec. 1-III.

85-518;
2; Taf. I; 66-362;
p. 226-258;
-

Jahrg.

17.

(n. 3), Megachile (n. 4), Anomalon (n. 5-8),
n. g. (n. 9), Halticella

(n. 10-13),

Xenodocon

Ismarus (n. 14),

(u. 15 ), Phileremus (n. 16), Ammobatns
(n. 17), Eucoela (n. 18- 21); - Halticella (u. 2 2- 2 3),
Eucharis (u. 24), -1 horacantha (n. 26), Ohalcis (n.
27-33),
Syntomaspis (n. 34-36),
Diomerns (n. 37),
OryptopriRtus (n. 38-42),
Oligosthenus (n. 43), Megastigmus (u. 44-45),
Elatus (u. 46), Lamprostylus
(n. 4 7) ,Lampronotus (n. 48), Ohrysomalla u. g. (n. 4 9),
Perilampus (n. 50-55),
Lochites (n. 56); Tribaeus
n. g. (h. 57), Monobaeus n. g. (n. 58-59),
Ormyrus (11.
60-67),
Monodontornerus (n. 68-69),
Bethylus (11.
70 ~ 7 1), Goniozus (u. 7 2), Pcrisemus (n. 7 3), 0haritoAclastocera

1

pus (n. 7 4), Halidaya (I:!. 7 5-7 6), Eupelmus (n. 7 7-8 7),
Pezobius n. g. (n. 88), ·Trichocrepis 11.g. (n. 8~), Anisia

thält neue Arten
tabellen u. s. w •

-5), Tryphon
. 10), Myrmica
n. g.
cterochroa n. g.
ia (n. 23-31);
n. 3 7), Euderus
nus n. g. (n. 4 0),
n. 42), Acoelius
; Coeliox.ys
ona n. g. (n. 85),
91 ), Hedychrum
Nomia (n. 100).
ataglyphis

(n. 2), Dasypoda

(n. 90-91),

Monodontomerus

Hylaeus (n. 94--95),

(n. 92), Mint (n. 93),

Dolerus (n. 96-97),

Phaenacis

n. g. (n. 98), Nabrony~ n. g. (n. 99), Tricbomma (n. 100);
ferner · Agrypou n. g. mit vielen neuen Arten .

8. Neue Blattwespen.
Verband!. d. nuturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. Jahrg. 11.

1854 p. 265-350;
Die Arbeit
dann

Taf. IV-VIII.

beginnt mit einem Verzeichniss der Cimbici-

den, Hylotomidea
hält

p. 421-436;
und Lophyriden

die Beschreibung

über deren Wert

und Deutung

Typen entscheiden kann;

um Aachen und ent•

von 63

Nematus-Arten,

nur die Autopsie der

die Synonyma. Zaddachs

6

sind

• Beobachtungen
iiber 11ie Art.en 1ler Illn.tt- nn,I Holzw,•sp, •11
Nematidae, in Schrift _ d, pbys. öknn. Gesellsch - Kii11igsherg.
1875 u. 1884.
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50
1

1
,
/

l
j

1

1

1·
\I

bringt Dr. Kriechbaumer Sicherheit in die Sache.

j.

ist auch das Genus Epitactus, sowie Hylotoma aenescens

r1:

l

1

\

J

1

·;
!.

vielfach um:ichtig, jene A11dre's 4\Weifolhaft; hoffentlich

li
~i

~

t
.

l

I
,,

eine.-\
Ablci u
11. Syn,ir-,
Verlia1
phal.
Audi
grosso
fandeu ·

Neu

und Leptopus rufipes.

9. Ein Tag in den Hochalpen.
Programm der Rea lschule zu Aachen für das Schuljahr

1860/61.

Aachen 1861. p. I-XLIV.
•
Diese Arbeit, welche weder in Hagen noch 1m Jahres- ·
berichte angeführt

wird und auch nicht in den Buch-

handel kam, ist von grosser Wichtigkeit;
die Einsichtsnahme
in Burtscheid.

in seihe Herrn

den ~ 11ahm0,

ich verdanke

Friedr. v. Halfem

tung ,}

Der Aufsatz enthält zunächst efne recht

daher .

freundlich geschriebene Schilderung der Reise und des
Aufent~alt0s im Engadin

stedt

und Innthale und angehängt

toren ;
und w,_~·

(von p. XXXII ab) die kurzen Beschreibungen von 131
an einem Tage im Roseggthale erbeuteten Chlcidiern

Proctotrupid,m,
und bisher

und

haume r

die sämmtlich neu sind; auch die neue .

nirgends

erwähnte

Gattung

er mit
(Xe110d
,vird H,

der Diagnosen kam es uie; doch sind viele Arten als .
zu Gattungen gehörig angegeben,

welche irri J. 1856

Sollte

wurde11, ohne dass indess eine Art dazu

narnhafL gemacht wurde. Aus all diesen Gründen werden

7

die betreffenden Seiten in ei11ei1iAnhange zu diesem Auf-

Archiv

• Nomencl,,

10. Synopsis der Fnmilien und Gattungen der Braconiden,
Verband!. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. gnd Westphal. Jahrg. 19. 1862 p. 225-288;
Taf. III.
Enthält eine sehr grosse Anzahl neu aufgesteliten Familien

• Nomend .
10

Die l ehn
Schrift e11

11

BeitragIchnenu , •
bis 4.61.1
.

1
11

ohne <lass

Holmgr,·1
<l. zool.-11'

t
1
•

For no11e:1rch Porpot1oa

Onty , llor,roc.tuct!on

r'.

Literat m

satze wörtlich republizirt.

und Gattungen ; einzelne sind diagnostizirt,

~

18i7

Ecrizotus ist ·

daselbst hesclu-icbei1. Zu einer versprochenen Ausführung

beschrieben

11

Of Thl11 ltom Mt11yConolltuta

Copyrlo _ht _~~lllnoement

__ ~ ---..., ·

51
ft;

hoffentlich

e Sach e.

•

eine Art uarnhafL gemachL worden würc; überall isL die
Ableitung gegeben. -

Neu

toma aenescens

11. Synupsis der Familien und Gattungen der Ichueurnuncu.
Verhaudl. d. natmhi st. Ver. d. preuss. Rhein!. u. \Vestphal.

Jahrg.

p. 135:__221.

25. 1868

das Schuljahr

Audi in dieser Arbei t beschrieb der Autuf 011ie sehr
grosso Zahl v0u ·neu~n Familien und Gattungen; letztere

och im Jahres- ·

fanden weder in den beiden Jahresbei-ich ten 7 noch in

in den Buch-

den X omenclli.toren von l\Iarschall 8 und Scudder 9 Aut'nahme, vermuthlich desshalb, weil keiner einzigen Gat-

; ich verdanke

edr. v. Halfern

tung eine Art beigefügt

chst eine recht

wurde.

Das Aufsuchen

daher sehr mühevoll und nur bei Brischke

10

ist

und Wold-

Reise und des

sLedt

und angehängt

toren setzen sich prinzipiell über diese Arbeit hinau s

ungen von 13 1

und wohl nur so lässt es sich erkl ät:en, dass Dr. Kriech-

Chalcidiern und

haumer in München den · Namen Holmgr enia im Jahre

; auch die neue
<• Ecrizotus ist
0

18 7 7 für eine Schl~pfwespengattung 12 benützte, welche
er mit einer in dieser · .Arbeit beschriebenen Gattung

11

finden wir einschliigige Deutungen.

.ludere Au-

neu Ausführung

(Xenochesis Först.) vergleicht;

viele Arten als

wird Holmgrenia Först. für einen Tryphoniden aufgestellt.

e im J.

1856

wenige Seiten dahinter

Sollte daher dieser Genusnamen je prioritütsberechtigt

eine Art dazu
1

Archiv f. Xaturgesch. Jahrg. 36 ßd. 2; - R'lcord of Zoological
Literatur. Vol. 5. 1868. 1869. p. 301 ff.
a Nomenclator zoologicus. Viennae . 1871. 8°.
• Nomenclator zoologicus. II. Universal Index. ,Vashingtou 1884. 8°.
0
•
Die Ichneumoniden der Provi.nzeu ,Vest- und Ostpreussen in
Schriften d. naturf. Gesellscb. Danzig. ö. Bd. Heft 1. 1860 u. folg.
11 Beitrag . zur Kenntniss
der · um St. Petersburg rnrkommenden
Ichnemnonideu in: Bullet. Aca1l. St. Petersbonrg. XXIII. p. 432
bis 460.
11
Holmgreuia, eine neu~ Schlupfwesp :rnga.ttung in: Correspoudenzbl .
d. zool.-miu. Ver. Regensburg. Jahrg. 187'1 p. 146-150.

zu diesem Aufder Braconiden•
heinl. und West; Taf. III.
estellton Familien
tizirt, ohne <lass
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1.4. Der Lousberg

werden, so mag des ersteren Autors Holmgrenia (Kriechb.
110n

tl. H.ealsdi
-d. Schuljahr 1870 17·
Auch dieses Progr a11
kommen; ich verda nk,
Friedr. von Haltern.

. · terologen tragen und fürderhin K1·icchhaumcria
DT heis)ramen

Auch Thomsou w geht

vielfach anf Förstor 'sche

zurück, welche er nicht

selten au eiuer oder

der anderen Letter vcründert wie z. B. Hodostatus Thl>lllS.

12. Mouograph,ie der Gattung Campoplex.
Verband!. d. zool. bot. Gesellsch. Wien. Bd. 18. 1868.

eine Ucbersicl 1t der F ,1

p. 7 61 - 8 7 6; Taf. X.
Es werden 7 2 dem ,Autor bekannte

optereu, die an dieser

uud 7 ihm un-

gegeben

bekannte Arten beschritiben; Holmgren hat selbe in seine1·
Om de skaudinaviska

,,

''.i
',j

Specic-,

Campoplex in: Bihang till k. Sv1mska Vet. Akatl. Hand:

laris Jur. und betul eli l

lingar Bd. 1 No. 2 18 7 2 sehr weitläutig besprochen

A.bia sericea L.,

und kritisch

Hylotoma mit rnehrer ei:

revidirt.

segmentaria

Am:i

Pz., rorn :-

Verhandl. d. zool. bot. Gesellsch. Wien. Bd. 19. 1869

durch die Anpflanzun g ,

p. 327-370.

hier eingefunden:

Auch unter diesem bescheidenen Titel steckt

nius Hart.,

eme ab-

Lo p:

nemorum

schliessende Monographie

der Cynipideu iu Bezug , auf

--,. l\fonoctonus junip er i

Familien und Gattungen,

unter

jedoch noch selten ! -

denen viele neue auf-

albipes Hart.

sondern bilden Synonyma längstbekauuter.

Die daselbst

sich am Lousberg die L :,

neu aufgestellte Art Bathyaspis aceris Först. -wurde bereits

Vill. sehr selten, dag c ~

80 Jahre früher ganz kenutlich - als Cynips 1>scu1lopla-

saxicola Hart.

tani n. sp. von -Joh. Mayer

pal~ipes Kl., ta.bidus F b ·

Bemerkungen
Schüttenhofen

13

beschrieben;

Gmelin

14

-

(

gestellt werden; einige davon sind allerdings nicht haltbar,

nannte sie Cynips aceris.
13

wird;

Ich führe selbe wönl:..:

af Ophi onslagtet

artcrna

13. Ueber die Gallwei:,pen.

,,

1

geologisch-geognost i:oL
'::
gische Ski-1:ze, iu wc:
wickelten Verzeichni ,::;

für Hodostates Först. u. s. w.

Arbeit:

:\. 1

Progrnmm

Först.) _dcu .Namen dieses hochverdiemen llymenop-

sen !

hei

Von ,

-

Cei :1
1

-

über natürliche
Gegenstände
in Böhmen und eines Theils

Gebirge in: Abha111lluu_~· ,
nahme der ~aturg esc hicill
u Sy3tema Xaturae. Ed. l:i, ,

der Geg cnn um
der benachbarten

l \.

\

l :••·

fii,t..~~

Mj~.J,,i,;
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14. Der Lousberg bei Aachen, eine n~urhist.orir ,;chc Skizze.

•renia (Kriechb.
eJ1ten Hymenop-

Programm

meria DT heis-

d. Realschule erstel' Ordnung zu ·.Aachen f.

1870 / 7l. Aachen 1871. 4'' p. 1-50.

d. Schuljahr

·1nf Förster'sche

Auch dieses Programm

au einer oder

kommcn; ich verdanke

ostaLus Th0ms.

Friedr. von Halfern.

ist nicht in ,lcn Handel

Ke-

es der Freun cl!iclikcit des lforru
Nach eiuer Oricntinmg

folgt eine

geologi sch-geognosLische, eine botani sche und, eine zoologischc
Bd. 18. 1868.

Ski~ze, in welcher neben einem ziemlich ent-

wickelten Verzeichuiss der Schmetterlinge

(p. 3 9 - 4 7)

eine Ucbersiclit der Familien und Gattungen der Hymen-

nd 7 ihm un-

opteren, die an dieser Localität beobachtet wo1,.len sind,

t selbe in seiner

gegeben wird;

af Ophiouslagtet

Spe cics werden nur selten aufgeführt.

Ich führe selbe wörtlich hier an:

(p.

39) Cimbex

axil-

t. Akad. Haud-

laris Jur. und betuleti Klug, selten; Zaraea fasciata F.;

utig besprochen

Abia sericea L.,

Amasis laeta F. äusserst selten. -

Hylotoma mit mehreren Arten wie enodis und ustnlata L.,
segmentaria

Pz., rosa.rum und coerulescens F. · (p. 40)

Bel. 19. 1869

durch die Anpflanzung des Nadelholzes haben sich schon

steckt eme ab-

nius Hart.,

hier eingefunden:
1

iu Bezug . auf

-

viele neue auf-

Lophyrus

pini L., rufus Kl., hercy-

nemo'rum Kl. 1 frutetorum

Kl., .laricis Jur.

Monoctonus juniperi L., Schizocera furcata Vill., alle

jedoch noch selten! -

Cladius difformis Pnz., Pri ophorus

gs nicht haltbar, ·

albipes Hart.

r. · Die daselbst

sich am Lousberg die Lyda eryt.hrocephala F. und inanita

Von der schönen Gattung Lyda findet

st. wurde bereits

Vill. seh1: selt-en, dagegen an Nadelholz sehr häufig L.

nips 11semloplaeben ; Gmelin 14

saxicola Hart.

Cephoid;.e mit Cephns pygmaeus L.,

-

pallipes Kl., tabidus Fbr. und cultrarius Hart. -

der Geg end mu
der benachbarten

11

Xyela

Gebirge in: Abhandlungen einer Privatge sellschaft zur Aufnahme 1le r :Xaturgeschi chte in Böhmen. Bd .. 4. 17i9. p. 18-!.
Systema Xaturae • .Ed. 13. Tom. 2. Tom; 5. 1788.
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1l!
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•

pusilla Daim. durch . da;; Flügelgeädcr sehr merkwürdig,
wurde bio:-, a!ll Lonshcrg ,rnfgcfüuJcu. -- Sircx gigas
L. scltc11! - Die seht· selteuc Gattung Sphcnolepi;;
Nees, im ,Jahre 133 ,1 beschrieben, wurde seitdem iu
Deutschland nicht mehr gefunden~ kh entdeckte aber
vor einigen Jahren ciu einziges Ex0mplar vön Splmenolepis pygmaea Nees (nur 1/ 2 Liu. lang), a1:1 Lousberg.
(p. 41)Iphitrnchelus Hai. (lar. Hai.), eine überaus ::1elteue
Gattung, kommt am Lousberg vor, ist aher noch au
keinem anderen Orte in Deutschhind entdeckt worden.
. (p. 44 Note). Von dieser merkwürdigen Gattung ('l'haumatotypu s Först. 1868), welche durch die Bildung der
Fühlet· zu den Entomotilleu und durch die Bildurw
des
0
Hinterleibs zu den Oxyuren gehört, habe ich 2 Arten
am Lousberge entdeckf, welche si<;h in Kürze wie folgt ·
~ characterisiren: l ~ Th. uigriceps. m. Rothgelb, mit
schwarzem Kopf. 2. Th. aquisgranensis m. Rothgelb,
der Kopf gleichfarbig. 15. Monographie der Gattung Hylaeus Latr.
Verhandl. d. zool. hot. Gesellsch. Wien. Bd. 21. 18 71
p. 873-1084.

p

1 •1

J

~
ll
\

11

1l :,
.J

l

·~

,

Es werden in dieser Arbeit 94 bekannte, und 13 dem
Autor unbekannte Arten beschrieben; 1Iorawitz gab in
seinem Beitrag zur Biei1enfauna Deutsd1lands in: Verhaudl. d. zool. bot. Gesellsch. in Wien. Bd. 22. 1872
p. 3 7 4-3 7 8 Bemerkungen zu derselben, die wohl zu
vergleichen sind.
16. Uebersicht der Gattungen und Arten der Plectiscoideu.
Verhandl. d. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. Ulld Westphal, Jahr~, 2$, lß7 l p. 71-123.

f
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Viele Arten ;
Symphylu~ '.,
chorisis.
1 7. Synopt.ische
Stilpnoiden.
Verband!. d.
phal. J ahr g . :
Die Zahl d,,
sie stamme11
Neu aufgest<1
Die Gattg. D,
18. Ueber den ,

den Insecten
Programm d
d. Schuljahr
Sep.: Aad ic
Nach einer 1·
schichte der
Verfasser cir
Geäders un, 1
In del' synopt
Jenen er 1-:
Namen anfg,
führung de~
nämlich: St.:r i
Först. (mit 1 •
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sehr merkwürdig, ·
• -

Sirex gig,is

ttuug Sph~:molepis
wurde seitdem iu
eh entdeckte aber
iphr von Sphacuog), am Lousberg.
ine überaus seltene
ist aher noch au .
entdeckt worden.
eu Gauuug (Thauh die Bildung der
h die Bildung des
habe ich 2 Arten
iu Kür..:e wie folgt

--

..

Viele Arten; die neuaufgestellteu Gattungen sind: Aniseres,
Symphylw~!, Pant.i~arthrus, Entelechia und Gnathochorisis.
17. Synopt.ische Uebersicht der Gauungen
Stilpnoiden.

und Arten Jer

Verband!. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. Jahrg. 33. 1876 p. 17-196.
Die Zahl der neubeschriebenen Arten ist sehr gross;
sie stammen theils aus Aacheu, theils aus der Schweiz.
Neu aufgestellte Gattungen sind Zetesima und Asyncrita.
Die Gattg. Delolytus (1868) = Callidiot~s Först. (1868).
18. Ueber den systematischen Wert des Flügelgeäders bei
den Insecten und insbesondere bei den Hautflüglern.
Programm d. Realschule erster Ordnung zu Aachen f.
d. Schuljahr 1876/77. Aachen 1877. 4° p. 32; Taf. 1.
Sep.: Aachen, R.Barth.
1877. 4°. p. 32; Taf.'
Nach einer recht interessanten Einleitung über die Geschichte der Nqmenclatur · des Flügelgeäders gibt der
Verfasser einen Ueberblick über die Synonymie des
Geäders und leitet . dann einige allgemeine Sätze ab.
0

m. Rothgelb, mit
nsis m. Rothgelb,
atr.
n. Bd. 21. 1871

elben, die wohl zu

In der synoptischen Eintbeilnng der Hymenopteren, von
Jenen er 17 Tribus unte:rscbeidet, werden einige neue
Namen aufgestellt oder - nach der strengsten Durchführung des Prioritätsgesetzes neuerdings eingeführt,
nämlich: Serrifera Hai. (für 'l'enthredinidae); Holonota
Först. (mit Oryssus); Entomotilla Dum. (für Bracones);

der Plectiscoiden.
Rhein!. uud West-

Stibocampa. Först. (für Ichneumoniden); Acyrogastra Först.
(für Evaniales); Entrichocera Först. (für Stcphanus);
Diplomorpha Först. (für 'l'rigonalys); Chrysostilba Först.

nnte, und 13 dem
; Morawitz g~b in
tsr.hlands iu: Veru. Bd. 22.

3,

1872

(für Tubulifera Hai.
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•
Hal. (für Fossores im weitesten Sinne); Het crogyna Latr.

(= Forrr.icari ae aut. !). Die Namen allein mit den zugehörigen Familieu waren allerdings schon i. J. 18 71
Lenützt worden.

19. Kleine Monographieen parasitischer

Hymenopteren.

logique de ce nouveau
· do notre

collegu e, .

publier ses nouvell es

"!es decrire, puisquc
tercs differeuticls

ai:'

Verband!. d. naturhi st. Ver. d. preuss. Rhein!. u .• Wes~phal. Bd. 35. 1878 p. 42-82.

m01s que des · var ie
que' j' essaie d' eta b!i ,

Meist neue Gattungen

sous sileuce quan t :1·

mit einigen wenigen Art en, ntimPter osema, Zaerita, Zapa-

lich: Eurydin •,ta, Acroclysis,

d' en l

ait Je temps

chia, Dichai ·-1mus, Anoglyphis, Mestochar is, Asemantu f!,

la des.cripti on.

Phaenacra,

fonder

Syntomocera,

Disema., Rhi cnopelte, Atrito-

mus, Syuarsis, Hyperbius,
rum, Crataepus,
carsia,

Philotrypesis,

Enargopelte,

Syn tomosph y-

Sticbocrepis, Terob ia , En-

u'ont

merique.«
Auch

Le s

ek

pas

Hagen s

i,,

und zitfrt mehrere S1

Centr odora, Cbarit.olophus und Baeacis.

den neueren Arbeit e!!
welche noch nich t g

20. Ueberdies erwähnt Sichel
der Gattung

15

noch einer Monographie

indem er schreibt : » M. . Förster,

Sphecodes,

ce pr ofond connaisseur de

·1'ordre des Hym enop teres,

pendant

ses mains la plus grnnde partie

longtemps

entre

a eu

des Sphecodes de ma collection qu' il a eu Ja.bonte de Jeter:.!

mmer.

II a etabli dans ce genre pr es de cent ciuquante

especes nouvelles,

eo graude partie

dues uniques ou peu nombreux,
milieu des grandes

Sphecodes gibbu s L.,

a

Germ.

Pourtant

comme sous-varietes,

dans lc

l' exception d' une dizaiue d' esp eces

ne voulant

pas priver le public entomo-

11

nichts.

Scblies slich sei r :
Tabellen

der Cynipi,l

setzt hat.

(p. XXXI.)

Aunales d. 1. Soc Entom . tle' la Fra.nce. 186n. p. 410.

»\ \

tomologische Ausb em
wollte, würde ich scl:
Raum
16
11

:~'.
~ -c;"

zur An sicht

allerdings

I!iais qui, si je les place a u

que je dois regarder comme des varietes du Sphec. fusci pennis
•.

Förster

bas ees sur des ind1vi-

series prises par moi dans leurs colonies,

me semblent toutes rentrer,

Ke_nntniss genomm c!l·

nur

auf eine

Deutsche Entom . 1/.
TrRuslntion of ~ytt -·
milies nml Gen era '

1.

,

:;
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•

ogyna Latr.
mit den zui. J. 1871

opteren.
in!. u. Westrten, nämcrita, ZapaAsemantus,
elte, Atritoyntomosphy'ferobia, Encis.

Monographte
M. Förster,
teres, a eu ·
rande partie
nte de Jeternt cinquante
des ind1viles place au
urs colonies,
tes, dans le
ue d' especes
. fusci pennis
blic entomo410.

· · logique de ce nouveau fruit des savantes et laborienses etu<les
du notre collegue , je l' ai envite a plusieurs reprises a
publier ses nouvelles eepeces de Sphecodes. Incapable de
!es decrire, puisque je ne puis leur. reconnaitt'e des caracteres differentiels assez trancbes et, qu' elles ne sont pour
mois que des varietes et des sous-varietes des especes
que' j' essaie d' etablir comme fondamentales, je les • passe
sous silence quant a present, en atteud,mt que M. Förster
ait le temps d' en publier lui meme la caracteristique et
la description. Les six cents indivi<lus qui ont servi a !es
fonder n'ont pas ete compris daus mon depouillem.ent nu-

1·
f

t

.

l· .

:nerique. «
Auch Hagens 16 sah die Stücke und das Manuskript
und zitirt mehrere Synonyme. Er schreibt hierüber: >>Von
den neueren Arbeiten von Pr of. Schenck uud Prof. Förster,
w~lche noch nicht gedruckt sind, habe ich im Manuscript
Kepntniss genommen und ·typische Exemplare von Prof.
Förster zur Ansicht gehabt.« - Publizirt wurde hierüber
allerdings nichts.
• · Schliesslich sei erwähnt, dass Walker 1i die synoptischen
Tabellen der Cynipiden und Braconiden ins Englische über-

i
.,,

setzt hat.

(p. XXXI.) »Wenn ich hier anknüpfend blos die entomologische Ausbeute im Engadin erschöpfend beleuchten
wollte, würde ich sehr bald durch den sparsam zugemessenen
Raum nur auf eine kleine Auswahl beschränkt sein.

ich

'" Deutsche Eutorn. Zeit.sehr. Jahrg. 26. 1882. 1'· 21 :.
17 Translation
of synoptical Arrangement. 01 ilome Enropean Families aml Genera of Hyrnenoptera. Lonclou 1874. 8°.
6
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könnte dadurch übrigens auch nur den Zweok, der mir bei
Abfassung dieser Zeilen vor Augen schwebte, g:1nz verfehlen.
Dieser ist. kein anderer ahi zu zeigen, dass in den 1\lpen
noch ein reiches Material für solche verborgen liegt, welche
sich nicht scheuen, jene kleinen Geschöpfe in Angriff zu
nehmen, die sowohl durch den reichen Wech sel der biolologischen Erscheinungen, a.ls auch durch ihre reizende }"orm
und prachtvolle F ärbung die Mühe reichlich lohnen, welche
~an auf ein gründliches Studium derselben zu verwenden
genöthigt ist.

Ich wähle daher aus dem reichen Material,

welches bei St. M0ritz auf der Alp nuova, bei Crest:1, Samaden, Poutl ;esina, im Val da. fain, bei Silvaplana, Campfer,
.. am Statzersee und im Rosegthal gesammelt wurde, die Ausb~ute eines einzigen Tages aus, ja nicht einmal eines Tages
im eigentlichen · Sinne,

sondern einer einzigen Excursion,

die vom Wetter begünstigt, im Rosegthale stat .fand •md
unt~r Anleitung meines Freundes, des Herrn Monheim, v_on
dem im Sammeln noch wenig erfahrenen Führer
wurde.

gemacht

Hätte ich an dieser Excursi_on '.l'heil nehmen können,

so darf ich wohl zuversichtlich aussprechen, dass der Erfolg
derselben noch viel günstiger ausgefallen wäre. Indess, auch

i ;

abgesehen davon, wird man aus dem Resultate

bald er-

kennen, dass kein Entomologe hoffen darf, in irgend einer
anderen

Ordnung,

auf einer einzigen Excursion so viele

n~~e Arten zu entdecken,
teren der Fall war.

wie es hier bei den Hymenop-

Dabei beschränkte

ich mich zudem,

aus den oben augegebenen Gründen, .. blos auf die beiden.
Abtheiluugen der parasitischen Hymenopteren, welche unter
dem Namen
sind.

der Chalciditen

und Proctotrupiden

bekannt

Hiebei halte ich in betreff der Familien

diejenige

Reihenfolge ein, we!cL
.Studien, Heft 2 vom .
ich im Nachfolgende n
Arten· ganz kurz aug ·
ich später die aus füi·
wie der übrigen auf
einer entomologisch en :
Aus der reichen Anzni
die folgenden in Bcw
treten :

Tetrastichu s,

Gastancist.rus, Cera 1lm
Eulophus; viele Gatl 1;1
einzigen Art vor, sc!L•
an Arten auftreten. /
· einzige Gattung eut,_kc
aber an andern Orte n
auch den Hochalpen ~:: ·
tungen, welche auf die
Thiere lieben schon ,..:"
gefundenen Gattunge n i.
Ex.cursionen, welche ich
rechtigen demnach woli!
gründlicher und anhali,
deutende Vermehrun g ,l
Arten betrifft, so uutcrli,
Mögen nun, durch die ·
dere die Hochalpcnth :'ib
suchen, sie · dürfen iil,, ·
lohnender Erfolg zu '! !: •

I. Fam.d. Myiuolil
cyclua nsp. ';;? Lg. -1 1 ;.

.
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• der mir bei

'

ganz verfehlen.
in den Alpen
liegt, welche
in Angriff zu
hsel der bioloreizende Form
lohnen, welche
zu verwenden
·chen Material,
ei Cresta, Salana, Campfer,
urde, die Ausal eines Tages
n Excursion,
stat:fand und
Monheim, v_on
ührer gemacht
ehmen können,
dass der Erfolg
Indess, auch
tate · bald eru irgend einer
rsion so viele
den Hymenopmich zudem,
auf die beiden
, welche unter
piden bekannt
. ilien diejenige

~ •;

....,

. , ,,

,.,,, .··' , -

--·-·

..

...-

.

Reihenfolge ein,· welche ich in meinen hymenopterologischen
Studien, Heft 2 vom Jahre 1856, aufgestellt habe. Wenu
ich im Nachfolgenden blos die Diagnosen der aufgefundenen
Arten ganz kurz angebe, so geschieht dieses deshalb, weil
ich später die ausführlichere Beschreibung sowohl dieser
wie der übriger.i auf unserer · Reise gesammelten Arten in
einer entomologischen Zeitschrift zu veröffentlichen -gedenke.
·Aus der 1;eichen Anzahl (p. XXXII.)der Gattungen waren

!·

die folgenden in Bezug auf die Arten am stärksten vertreten : Tetrastichus, Pteromalus, Encyrtus, Lamprotatus,
Gastancis~rus, Ceraphron, Pa.chylarthrus, Chrysocharis und
Eulophus; viele Gattungen fanden sich auch nur in einer
einzigen Art vor, selbst s~lcbe, welche bei uns zahlreich
an Arten auftreten. Aus einzelnen Familien wurde keine
· einzige· Gattung entdeckt; zum Theil ·fanden sich solche
aber an andern Orten des Engadin, zum ·Theil können sie
auch den Hochalpen ganz fehlen, so z. B. diejenigen Gat~
tungen, welche auf die Coccus an_gewiesen .sind, denn diese
Thiere lieben schon wärmere Regionen. Die Zahl der auf-

t '

t
l

gefundenen Gattungen ist t.rotzdem sehr gross; die wenigen
Excursionen, w~lche . ich zu machen . Gelegenheit hatte,· berechtigen demnach wohl, die Ansicht festzuhalter.,· dass bei
gründlicher und anhaltender Nachforschung noch eine bedeutende Vermehrung derselben zu erwarten ist; was die
Arten betrifft, so unterliegt dies nicht dem geringsten Zweifel.
Mögen nun, durch diese Resultate aufgemuntert, auch andere die Hochalpentbäler in _Bezug auf Hymenopteren untersuchen, sie · dü~fen· überzeugt sein, dass ihrem Eifer ein.
lohnender Erfolg zu Theil wird.
.

l Fam.d. Myinoidae.
AgonioneurusWestw.
cyclua nsp. ~ Lg. 11/3 mm. Schwarz, Fühler,

1. polyGesicl1t-1

1J
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•

Basis <lcs Hinterleibs

und die Beine röthlichgelb,

an den

letzteren die Ivl1ttel- und Hinterhüften

ganz, die Vorder- und

mit, seht· schwa d

Mittelscbeukel

Tibien in der Mitte

aber zerstreut :·

mehr oder weniger schwar;i;. Fundort wie bei allen Folgenden

letzte Glied bra :,

das Rosegthal

pclten Punktr eil1

und die vier hintern
im Engadin ..

II. 'Farn.d. Encyrtoidae.Encyrtns Daim. 2. fa1niliaris nsp.
~ Lg. 1 mm. Grün; Schildchen et,vas kupferfarbig; Geisel schrnutziggelb, mit dunkler Keule; Scheitel ·
nicht besonders deutlich punktirt. Vorder- und Mittelbeine
rothgelb, Hinterbeine dunkel, die Spitze der Schenkel, die
Basis und Spitze der Schieuen und die Tarsen rothgelb.
Das
hat die Fühler und Beine rothgelb, blos die Hinterschenkel dunkel; das erste Geisselglied ist nicht länger als
das zweite.

d

d

j

·I

j
.I

d

glieder fasL bre it.
aus del" Spitze

(p. XXXIII.l
7. stenopi u
blaugrün;

Gei,;.~

Glied weisslichb
Vorderhüfleu

10

dunkel.

8. taeniat u,

Lg. 1 1/2 mm.. Grün, Fühler und

chen mit schwii:

Beine rothgelb, das Stielchen obenauf grünlich, alle Hüften

das vor- uud z :

dunkel; Vorder- und Mittelsehonkel mehr oder weniger braun,

Beine dunkel, 'J'

3. anticus

J

6. nube c'11l,

nsp.

die Hinterschenkel fast ganz Mittelschienen, nur wenig braun

gelb, vor der :E

oder ganz gelb, Hinterschienen

punktirt.

theils braun;

an der Basis oder grössten-

das erste Geisselglied länger als <las zweite.

4. mactator nsp.

c:f'Lg.

Geissel und gelbem Schaft;
rein wachsgelb;

1 1/2 mm. Grün, mit braut}er

Vorderbeine sammt den Hüften

Mittel- uncl Hinterbeine

an den Schenkeln

Eryciclnusl
schwarzgrün

111i 1

Scheitel mit zc!··

10. basali,

und Schienen mehr oder weniger braun, ebenso die Spitze

schwarz,

der Tarsen.

und die Bein e
Hinterschienen ,.

5. gemmarum nsp.

cf' Lg. 1 1/2

vorn und das Schildchen kupferig;

mm. Grün, Mesonotum
Schaft grün,

Geissel

braun; Beine dunkel, Tarsen braun, die Vorderschienen gelb,
die Mittelschienen sammt Tarsen weissgelb, das ·letzte Glied
braun; die beiden ersten Glieder der Hinter~arsen weissgelh.

ein k

rein roth.
geissel ausg cl \.'i
deß Hinterleib ,; :

RhopusFör.,1

Q, (# p Q
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lb, an_ den
Vorder- und
der Mitte
n Folgenden

2. fami-

d

6. nube culosus nsp.
Lg. 12/J mm. Erzgrün, Flüge l
mit, sehr schwad1eu hriitiulichc1~Querbinden, t::lt
.:tild chcn stark,
a.bcr zerstreut punktin; Beine dunkel, 'l'arscn ruthg elb, 1hts
letzte Glied braun; Scheitel zu beiden Seiten mit einer doppelten Punktreihe; die zwei der Keule vorangehend en Geisselglieder fast breit er als lang; der ramus stigmaticus entspringt
aus de.1· Spitze eines ziemlich verdickten ramus marginalis.

f
f
1
f

;

(p. XXXIII.)
Mittelbeine

7. stenophrys nsp . . ~ Lg. 1 1/3 mm. Dunkel, fast etwas

s die Hinter-

Glied weisslichgelb, Scheitel punktirt; Beine sarnmt Jeu
Vorderhüften rotbgelb; Hinter schenkel und deren Schienen

ht länger als

dunkel.

i

1

blaug1;ün; Geissel -blass geringelt, das vor- und zweitletzte

8. taeniatus usp.

, Fühler und
, alle Hüften
euiger braun,
r w~nig braun
oder grö sstens <las zweite;
, mit brauner

t den Hüften
den Schenkeln
nso die Spitze
üu, Mesonotum
grün, Geissel
rschienen gelb,
das ·letzte Glied
rsen weissgelh.

c:;Lg.

1

1

1

2/3

mm. Blaugrün, das Schidchen mit schwärzlichem Scbirnm,er; Geissel blass geringelt,
dad vor- und zweitletzte Glied mehr oder weniger rothgelb;
ffeine dunkel, Tarsen; Mittel- und Vorderschienen rein rothgelb, vor der Basis mit einem dunklen Bändchen, Scheitel
punktirt.
EryciduusHal. 9. at1·ipes -nsp.
Lg. l1/2 mm. Tief
schwarzgrün mit schwarzen Beinen, Geisselgfieder breit;
Scheitel mit zerstreuten tieferen Pünktchen.
10. basalis nsp. ({' ~ Lg. 1 1/4 . mm. Grün, Brust
schwarz, -ein breiter Gürtel an der Basis des Hinterleibs
und die Beine sammt den Hüften roth, Hinterschenk el und
Hinterschienen mehr oder weniger braun beim ~. beim
rein rotb.
Das
ist vom ~ durch längere Fühlergeissel ausgezeichnet; d,i.s letztere bat ausserdem die Sritze
des Hinterleibs kahuförmig ausgehölt.
Rho1ms
Först. 11. i ·nfuscatv.,s
Lg. t/3 mm. Schmutzig

d

i
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•
bräunlichgelb,

Untergesicht,

leibs und Beine gelb;

Sticlchen,

Basi~

des Hinter•

Querkielen;

Flüg.el · wasscrhell.

d

12. debilis nsp.
Lg. 1/amm. Schwärzlich braun,
Untergesicht und Beine gelb; Flügel wasserhell.

III. Farn. d. Pyrenoidae.Ec1·yzotnsi:.
.zehngliedrig,
breit;

(p. XXXIV.,

d

gen. Fühler

dicht punktirt,

wie der ramus stigmaticus ~ der

lll ;

S11l1egigash•1
:,
Dunkelgrün,

Durch den ganzen Habitus

das letzte grö ssc:·

durch die Flügelbildung . aber

~ Lg.

Beinen,

etwas

bräunlich,

das letzte Glied etwas länger,

gehenden;

Tarsen

scbmutziggelb,

vorrngeud,

Lamprotaf
u;; '
Grün;

das letzte Glied bräunlicl.1.

aulata nsp. Lg. 12/3 mm. Schwarz;

Knie rothgelb,

Geisselglieder

Strich;

'ra,rsen

mit Ausnalune

Schildeh e•,

Mittelschienen

14. geni-

vier

des

als lang.

V. Farn.d. Cleonymoidae.
Proso1iouWalk. 15. alpi•

r n '.

Hinters c:l,

Glic,:

ersten

vorletzten

Geiss,,\,

gehenden

ein wc'.1

fast ganz brau 11. ·
20. tibiali .;

d

Lg. 1 1/3 mm: Grün; die Furchen der Parapsiden nicht besonders deutlich; Geissel bräunlich, an den
cola nsp.

9

braun ; Schildeh e?.

Geissel

als die drei vorher•

IV. Farn.d. Eurytomoidae.
Systole Walk.
. letzten kaum etwas breiter

Met.u

grünen Hüften.

1 1/4 mm. Tief schwarzgrün

Bohrer

schmutzig röthlich-braun;

Geie'

genommen;

erinnernd.

13. monticola nsp.
mit schwarzen

und die Zahl der Fühlergliedcr

gehörend,

mehr an Gastrancistrus

in der Färbun g

Beinen . die Spitze der Schenkel und die Basis der Schienen

ziemlich rein ro::

gelb,

klein wenig brci1.

Vorderschienen

bräunlichgelb,

auch

au • der

Mittelferse braun;

des raruus stigmaticus

Spitze

gelb ;

Flügel glashell;

Ta,rsen

der Knopf

mit sehr feiner aufstrebender

gelb;

d

Metanotum

länger

21. dicyd ,
und Tarsen !llcli:,

mit einem feinen Mittel- und mehreren

tibien

~

·+ ;g

., JA

.-...::.

Pur ,o~ois Only

als breit.

16 . .
Lg . . l 1/2 mm. Grün; · Fühler schmutzig-

•

·....-,;;,..,.,~~•k#

wie b:

so lang

Spitze.

· VI. Farn.d. Miscogastroidae.
CyrtogasterWalk.
biglobu~ nsp.

for Uoaoarch

M et

ramus postmargina.lis etwas länger als der rnmus stigmaticus.
zu den Pyrenoiden

~ ~--•~ ···~•- ··.;;;
.~
...~...~5b

roth,

stigmn.Licns gros s,

fla,ch; iu den Flügeln der ram~s margi•

nalis kaum doppel~ so lang,

12/3mm.

Lg.

Tarsen

das zweite bis fünfte Geissclglied fast gleich

Schildchen

lllitt l'

IIinterleibs scgmc11'.
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s1s des Hinterhwärzlich brauu,
1:hell.
r... geu. Fühle!'
lied fast gleich
r ramus marg1-

. Querkielen; Mitteltibicn bis zur Basis•dunkcl;
Hinterleibsscgment schwach violettgrün.

(p. XXXIV.) Sphaeri1ial1111s
Först.
17. laetus ns_p.
Lg. 12/3 mm. Grün; Knie, Spitze der Schienen und

0

Tarsen

·gelbildung ~1,ber

roth,

ragend,

Geissel

die drei vorherGlied bräunlich.
Valk. 14. gen ·iothgelb, Tarsen
.Ausnahme des
Valk. 15. alpiheu der Parap·unlich, an den

Dunkelgrün,

Geissel braunschwarz,

das letzte grösser,

Tarsen

ell ; der Knopf
·ebender Spitze.

·ter Walk. 16 ..
hier schmutzigund mehreren

Knopf des ri1.mus

o9

als die zwei vorhergehenden

~letanotum scharf gekielt,

Lamprotatus
Westw. 19. chrysis nsp.
Grün;

Schildchen

• Strich;

gewölbt; · schenke!

Schenkel roth-

o Lg.

grün;

3 1/ 2 mm.
Vorder- und

roth, auf dei· .Aussenseite mit einem braunen

Hinterschienen

vier ersten

zusammen-

Beine rothgelb mit

9

Mittelschienen

Lg. 2 mm.

die Glieder langwalzig,

grünen Hüften.
Fühler etwas keulförmig;
braun; Schild chen mehr flach.

fast ganz braun;

Tarsen roth,

Glieder obenauf schwach bräunlich,

die

die zwei

vorletzten Geisselglieder so lang wie breit, die vier vorangehenden ein wenig länger als breit.
fast ganz braun.

20. tibialis nsp.
in det· Färbung

gelb ;

fein gekielt;

S11hegiga
ster Spin. 18. carinat-its nsp.

genommen;

ief schwarzgrün .

Metanotum

stigmaticus gross, brnun ;- Schildchen hinter der Furche sehr
dicht punktirt, matt.

us sligma ticus.
el' Fühlergliedcr

das letzte

0

die :Mittelschienen

9

Lg. 3 mm. Mit der vorigen Art
übereinstimmend, aber die Schienen alle

ziemlich rein rothgelb;

f

die zwei vorletzten Geisselglieder ein

klein wenig breiter als lang; die drei vornngehenden genau
so lang wie bi·eit und das
länger als breit.

diesen vorangehende

wieder

9

21. dicyclus nsp.
Lg. 2 mm. Grün; - Knie, Schienen
und .Tarsen mehr oder weniger roth; die Vorder- und Mittel',!

tibien

auf det· .Aussenseite braun,

die Hinterschienen

mit
.i

~\.
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zwei braunen Hingen; die Spitze des Sclrtldchens hinter der
Querlinie und des J'Iet,moiiun runzlig;
Geisselglicder etwas breiter als lang,
den etwa;; länger als breit.

Beine dunkel ; 1.:;
Tarsen ·mehr ud,

die drei vorletzten
tfül

27. ' placid1

drei vorangehc1i-

,gewölbt, u.lle G0i
lang wie breit;

d 9

22. planatus 1rnp.
Lg. 1 8/ 1 mm. Grün, das
Schildchen tlach, die vier ersten Geisselglied~r ein wenig
länger als breit, das fünfte und sechste kaum länger ab
breit; Schenkel uud Schienen dunkeL Beim
die sechs
ersten Geisselglieder bestimmt länger als breit.

xxxv:1

(p.
lig :
hälfte, die Hiurc
bräunlich, Hin k ?

d

28. omisS11
1
gewölbt; Beine
Geisselglieder nt,
stigmaticus nich:
stimrnt mit den:
ist allein nicht
29. tenu -ic,1

23. petiolatus nsp. 9 Lg. 2 mm. Grün, alle Geisselglieder entschieden länger als breit; Hinterleib lang gestielt;
Kncpf des ramus stigmaticus sehr gross, nmd; Beine ruth,
Vorderschenkel an der Basis und Mittelschienen an der Spitze
braWl ; Schildchen gewölbt.
24. incertus nsp. cf Lg. 12/3 mm. Grün, die vier
•. ersten Geisselglieder länger als breit, die zwei folgenden
ebenso lang wie breit; · Schildchen gewölbt; Schenkel dtmkel,
Schienen roth, .die Vorde1·- und Mittelschienen auf der Ausscilseite, die Hinterschienen vor der Basis und Spitze braun;

.\

,!
1

eben gewölbt; t:,
r0thgelb; die :.L
braun; 'farscn
folgenden Glic~l c
die 3 folgende,

blos die Hinterferse rein rothgelb.

Geisselglieder C '.,
30. ambi g ,i

d

,,,..

25. coeruleovirens nsp.
Lg. 2 mm. Blaugrün; alle
Geisselglieder bestimmt länger als breit; Schildchen .~tark
gewölbt ; Beine duukel, Knie sehr breit, die Innenseite der
Vorderschienen sowie die Mittel- und Hinterfersen rein roth-

gewölbt; Mittel
gelb, Mtttel- u'.,
an der Spitze ,,

gelb; die Tarsen übrigens braun.

:Mittel- und 1 ;!
folgenden Giie,l, 1
,ille Geisselglic,·
31. ·,nicr,1

d

2 6. laevigatus nsp.
Lg. 1 1/2 mm. Duuk~grün,
Schildeheu stark gewölbt; die ·vier ersten Geisselglieder etwas
länger als breit; Hinterleib lang gestielt, der Stiel ganz
glatt; Knopf des ramus stigmaticus sehr gross, rundlich;

'

.. -~
·· 1·}
,.

grün,

Kopf

ui ,

,·

1
j

'
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hens . hinter der
drei vorletzten
rei vorangehen-

m. Grün, das

.

.

eder em we111g
aum länger als

o die

sechs

eit.
, 1,

alle Goissel-

b lang gestielt,;
nJ; Beine roth,
11

au der Spitze

•
Beine dunkel; Knie, · Imienseite der Vordernchienen und die
Tarsen mehr oder weniger bräunlich.

C

2 7. plac·idus ilsp.
Lg. 1 2/3 mm. Grüu, Schildchen
gewölbt, alle Geisselglieder langwalzig, mehr als doppdt so
lang wie breit; Hinterleib laug gestielt .,. der Stiel fein nmz-

(p. XXXV.)lig; Vorder- und Mittelschenkel an der Spitzenhälfte, die Hiuterscheukel ganz roth; Schienen ~11tlTarsen
bräunlich, Hinterferse

roth.

d

28. omissus nsp.
gewölbt;

~ Lg. 2 mm. Grün, Schildchen

Beine dunkel, Knie heller;

die beiden vorletzten

Geisselglieder nicht lii.ngei· als breit; der I<nopf de:; rnmu:;
stigmaticus nicht dick, aber mit starker
stinirnt mit dem

?,

Spitze.

Das

d

a.be:r das vorletzt.:i Glied der Geissel

ist ;11lein nicht länger als breit.
Grün, die vier
zwei folgenden
chenkel dmikel,
auf der AusseilSpi tze braun ;

29. ten-µ,icomis nsp.

d

Lg. l2/a mm. Grün, Schild-

chen gewölbt; Schenkel au der Spitzenhälfte und die Schienen
rothgelb;
braun;

die Mittel- und· Hinterschienen
Tarsen

braun,

blos an der Spitze

Mittelferse rein rothgelb,

die drei

folgenden Glieder tief schwarzbraun ; Hinterferse

rothgelb,

die 3 folgenden Glieder nur schwach rothbräunlich;

alle

Geisselglieder entschieden länger als breit.
Blaugrün; alle
childchen stark
Iunenseite der
ersen rein roth-

30. ambig-u-us nsp.

elglieder etwas

gelb, Mtttel- und Hiuterschienen

vor der Basis sehr breit,
grün,

mit rotbgelber

braun geringelt;
Ferse,

die drei

folgenden Glieder schwach rothbräunlich, das letzte tiefbraun;
alle Geisselglieder länger als breit.

31. microsphaereus nsp.

ros.c.i
1 rundl:ch;

grün, Kopf und Mesonotum

,

nur au der Spitze roth-

an der Spitze weniger ausgedehnt

der Stiel ganz

#
f

Lg. 2 mm. Grün, Schildchen

gewölbt; · Mittel und Hinterschenkel

Mittel- und Hintertarsen
Duukelgrün,

d

d

~ Lg, 13/1 mm.

vom grün;

?

Blau-

die vier ersten

•r'·

66

..

Geisselglie<ler etwas länger als breit, da.s fünfte so lang wie

Geisse lglied

breit,

zweite; Glie,

das sechste fast etwas breiter als lang;

Schildchen

3 8. cla

gewölbt; Schenkel an der Spitze tmd Schienen an der Ba::;is
rothgclb;

l\littcl- und Hinterschienen

}.fitte etwas schmutzig rothgelb;

dunkel,

,iber in der

Mittel- uncl Hin •ortarson ·

schlllutzig rothbräunlich, das letzte Glied duuk~lbrauu; Knopf
des ramn s stigmaticus

sehr klein.

-

cJ'g anz

ganz dunkel„ blos

dunkel,

röthlichbraun;

Beine gelb;
braun.

t
l

j

·J

9

·J'

35. microstylu -s nsp.
dunkelbrnun,

Füs sen.
Fühler und

eiugestren k
und die S,-

9

sehr kurz, Färbung der
Art.

Lg. 1 1/2 mm. Hellgrün, Fühler

Schaft und Stiel<:hen grün ; Beine gl'ün, Spitze
sowie die Basis der Schienen

d

3 6. speculifer nsp.
Lg. 1 1/3 mm. Grün, Schildchen
spiegelglatt ; Beine schmutzig-rothgelb, Schenkel grün.
rothgclb;

/Jll,

Schild chen

VII. Farn.d. Hormoceroidae
. Gastrancistrus Westw.

und 'färser.

40.

das

Geisselgli e,1
ka.uin breit<

der Schenkel und Schienen,
nud Tarsen roLhgelb.

3 7. refulgens nsp:

stark gläuz
bis fünfte U
Tarsen röth

Lg. 2 mm. Hellgrün, Fühler gelb

mit grünem Schaft; Hinterleibsstiel
Beine wie be{ der vorhergehenden

{

Geissel

Hüften grün,

cJ'mit wachsgelben
cJ'Lg. 1 mm. Hellgrün,

Lg.

Schenkel"ein wenig, das letzte Tarseuglied ganz

3 4. injestus nsp.

,j

cJ'9

Dunkelgrün ; Schildchen schwach violett;

letzte Ta.rsenglied braun;

·l

E
entschied ~n

(p. XX

1 mm.

33. gracil ·is nsp.

T :1

Bläulichgr ü,

PachylarthrnsWestw; 32. minut-us usp.
Beine rothgelb,

röthlich;
drungeu;

.Mitteltarsen tief

alle Geisselgliedcr etwa,s länger als breit;
schwarzbraun; Mittel- und Hiutertibien
die äusserst o Basis rothgelb.

bhiugrün;

chen miL iiL

9

Lg. 1 3/4 mm.

Schildchen

Grün, Schie11e11

völlig glatt;

das erste

VIII. J
pulex nsp.
Geissel roti
notum kui·,:
Hinterlei b ;
42. s; 1
der Schenk ,
rothgelb, l l
stigmati cuGeisselglie.1

43. 1 <
1

:Mittelleib

1

1 -

a ..
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fünfte
lang;

·-

80

lang wie

Schildchen

.,..~
..· ··.; '•·. _.
: .

•

Geisse lglied nicht kürzer und auch kaum schmäler als das
zweite; Glieder der Keule ziemliqh deutlich getrennt ..

cJ'

ienen an der Basis
nkel, aber in der

38. claviger nsp.
~ Lg. !1/3 mm. Hellgrün, Schildeheu mit äusserst feiner Skulptur; Knie und Vorderschienen

- und Hi1r ertarscn

1:öthlich; Tarsen röthlichbraun;

hmkelbrauu ; Knopf

drnngen; Keule sehr stark.
entschieden breiter al~ lang.

d

ganz blaugrün ;
.Miueltarsen tief

t;

ganz dunkel,- blos

o

llgrün, Fühler und
te Tarsenglied ganz

cJ'Geissel

(p. XXXVI.) 39. e1·ythropus nsp.

kiln,

alltl GlieLler

cJ'Lg.

1 1/2 mm.

Bläulichgrün, das Schildchen und die Spitze des hleson ottuns
stark

s usp.
~ Lg.
h violett; Geissel
Hüften grün, das
gelben Füssen.

Geissel sehr kurz uud ge-

glänzend, mit ä.usserst feiner Skulptur;

das zweite

bis fünfte Geisselglied doppelt so breit, wie lang; Knie und
Tarsen röthlich, Sche.nkel und Schienen dunkel.

40. s-ubpunctatus nsp.
Schildchen völlig glatt;

cJ'Lg.

1 1/ 1 mm. Dunkelgrün;

Schild des Mesouotums mit vieleu

eingestreuten stärkeren Punkten;

Schenkel bis vor die Spitze

und <lie Schienen mehr oder weniger dunkel;
Geisselglied gar nicht breiter als lang,

das erste

die fünf folgenden

kaum breiter.
llgrün, Fühler gelb
kurz, Färbung der

VIII. Farn.d. Pteromaloidae.
Pteromalus Swed.
2
pulex nsp. Q Lg: /3 mm. Ungetiügelt, grün, Beine
Geissel rothgelb, letztere ziemlich stark keuiförmig;

Hellgrün, Fühler

1.

notum kurz,

sehr fein runzelig

Hinterleib scheibenförmig.

h·aucis1
t·ns W estw.

rothgelb, Hinterleib mit einer kupferigen Querbinde;

henkel grün.
m.
1

f

Grün, Schier1e~
glatt;

das erste

i

!

1

!

mit schwachem Mittelkiel;

Beine grün, Spitze
Basis der Schienen

Grün, Schildchen

41. ·
und
:Meta-

d

42. spoliator usp.
Lg. 1 2/3 1~m. Blaugün, Spitze
der Schenkel, Basis und Spitze der Schienen und die Ta.rsen
stigmaticus

so lang wie der ramus marginalis;

ramus

vorletztes

Geisselglied breiter als lang.

cJ'

43. pedestria nsp.
~ Lg. ·1-l2/3 mm. Kopf und
.Mittelleib dunkelgrün, wenig glänzend, Hinterleib heller
.l
l
\
•

i#li;
~'**~tJ~
.:·~~~
~;?f~~
:.~L-,·~:
,~~
:~~;. ::i~;
~.~'~..- - Fi~
:i~,~~s;:
·;g37~\~ >-.--itrJ@ail7#f.
~ ,;~;
.~Z7r~:!
~;:,
1'- ...

f
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•
grün;

Metanotum breit, dicht puuktirt,

Miuelkie!;

Gcisselglieder

fast breiter

Beine roth mit grüuc11 Hüften;
· ~ Metauotum gekielt;

als lang,

Flügel oft stark

so lang oder et.was hnger als der Hinterleib,
scbimrner, Fühler

1

i

!

Gesicht

deshalb

sehr

cJ'Lg.

:2'1/J

,;crkürzt.

selten verkürzt.

nun. Grün
, rnit lvfossing-.

Beine rvth, Hüften

Ullll

des vorderen Augenrandes
die Wange

braungclb;

Hiutcrleib lü11glid1 zugespitzt ; Flügel

44. bifov,:ulatus
usp.
.

eine gr0sse,

grün;

Hinterleib

u11te1foilb

tiefe, runde Grnbc;

bis auf ein0 schmale

breit;

Linie

mit einem

vere.igt;

gelben,

durch~

scheiueu<len Flecketi an der · Basis.
mit grünen

als breit;
einem

Hüften;

alle Geisselglieder

Meta1!otum giatt,

glänzend,

Quereindruck; · Hinterleib

etwas

iu der

schmal,

der Basis grün mit einem schwachen,

lä ::ger

Mitte

mit

kupferviolett;

an

gelblich durscheinen-

den Flecken.

46. micropterwi nsp.
Flügeln,
selben

keulförmig

breiter
verkürzt,

Schenkel,

Metanotum

d

Fühler

feiner Skulptur

gelb,

cJ'Lg.

Schaft aut' der Unterseit0
der

.,..0)

brännlich;

Gesicht

~Ietanotum

Schienen ,

Sei

braun,
Ringeln;

50.
dunklen

:
T

F

tanotum st
schienen r,
wenig liin;r

IX. F:
rus nsp. c
schmutzi g

mit

2 mm. Lc,uggestreckt, grün,
Schiuueu

Mittelkiel.

X. FF.
cidus nsp.
einem dui-.
Be ine br ai.

XI. F:
toce1-usn.c:
und Beine

gelb, Geissel brauu,

Schenkel,

Meta.notum mit scharfem

_c;

rein rntbgelb;

a.ber ohne Mittelkiel.

48. long-ulus nsp.
Spitze

kaum

verlänger t,

die drei \

Hüften.

1 3/i mm. Grün, Spitze der

sowie Schienen und Füsse

sehr breit;

walzig;

Lg.

alle Glieder der-

in der Mitte äusserst

Beirre roth, mit grünen

4 7. euryops nsp.

nicht erreichen;

mit drei Ringeln,

als lang;

kaum lii11
!1

an den v i,.

12/3 mm. Grün mit kmzen

welche die Basis des Hinterleibs

Geissel stark
stark

S?Lg.

.F,ii,

grün,

und scha rt

45. 1'.gnvbilisnsp. cJ'Lg. 11/2 nun. Dunkelgrün, Beine
rotb

4\l. /~

matt, ohne deutlichen

alle Glieder

und Tarsen

gelb;

einem Lä1c
gefiP.ckt.

54. ""
fast schwa.l'

Q L "1-.

1

·-:s t e--ias , - -.....,

•
4\3. discrepans nsp. i ~ Lg. l1/2 mm. i duukelg1·ün, Fuhler ganz dunkel, vorletztes Geisselglied nicht oder
kaum länger als breit; Metanotum mit deutlicher Sculptur,
verlängert ., mit, scharfem Mittelkiel; Spitze der Schenkel,
Schienen und Tatsen rothgelb. I;;?
. Fühler heller, gelblichbrann, Schaft auf der Unterseite rothgelb; Geiss~l mit drei
Ringeln; Metanotum kurz, mit schwachem Mittelkiel.

hne deutliche~
g, braungclb;
tark verkürzt.
spitzt; Flügel
clteu verkürzt.
n mit :Messiug·i.iu; unterhalb
runde Grube;
iuie vere,1gt;
~elben,· durch-

50. versutus usp.

i

~ Lg.

12/3 mm. Dunkelgrün mit

dunklen Fühlern, alle Geisselglieder, breiter als lang; Me,
tanotum stark ver- (p. XXXVII.
) längert mit starker Sculptnr
und scharfem Mittelkiel; Beine dunkel, Tarsen und Hinter-

kelgrün, Beine
etwas lfü:ger

schienen rothgelb. J .das .vorletzte Geisselglied ein klein
wenig länger als breit; Beine dunkel mit bräunlichen Tarsen.

er Mitte mit
pferviolett; an
h dui·scheiuen-

IX. Fam.d. Elasmoidae.Elasmus Westw. 51. obscunsp. J Lg. 1 ¼ mm. Schwarz, Knie und Vorderschienen

rus

schmutzig gelb bräunlich; . Hinterschildcheu und die Sporne
an den vier hinteren Tibien rein weiss; Flügel sehr schmal.

rün mit kurzen
icht erreichen ;
lle Glieder derMitte äusserst

X.·Fam.d. Elachistoidae.
Elachistus Spin. 52. pellit2
cidus nsp. J Lg. 1 / 3 mm. Dunkelgrün, Hinterieib mit
einem durchscheinenden rothgelben Flecken an der Basis;
die drei vorletzten Geisselglieder nicht länger als breit;
Beine braun, Spitze der Schenkel und. der Schienen rothgelb.

ten.
ün, Spitze der
hgelb ; Gesicht
Metanotum mit

XI. Farn.d. Eulophoidae.
Eulopl1usGeoffr.

53. te1·a1
tocerus nsp. J ~ Lg. 1 /3 mm. Schmutzig erzgrün, Fühler
und Beine schwarz, Kn~e und Fersen gelp; Metauotum mit
einem Längs- aber ohne Querkiel, Hinterleib beim ~ ungefleckt.
54. · megalocerus nsp. J Lg. 1 1/, · mm. Ganz dunkelfast schwarzgrün, Spitze der Schenkel und Basis der Schienen

ge~treckt., grün,
uu, alle Glieder
Tarsen gelb;

i
r

1

i

1

1

,If
t
f

1

l
1

f

i

1

l

'

j

1

·1
.j

i

.l

j

,j
i
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schmutziggelb; Schildchen fast glatt;
scheinende Punkte.

55. habrocerus i1sp.

schwarzbraun,
der Spitze uuJ

Hinterleib ohne durch•

d'

(p. XXXVI

Lg. 1 mm. Hellgriin, Beine
dunkelgrün, Knie rothgelb, Mittel- und Hint.erfersen schwah
röthlich durchscheii1end; . Schildchen deutlich 'geschuppt;
Metanoturn ohne Mittelkiel; .Hinterleib ohne durchscheinenden Flecken; Flügel au der Spitze breit.

l 1/2 mm. Hell
röthliclwclb
·' ~,.
0
...., ·~
notum mit seil\\

Chrp:oclra!':

56. opicornis nsp. d' Lg. l1/4 mm. Hellgrün, Schildchen dunkel violet.t; Beine 1;othgelb; Schenkel dunkel, Tarsen
schwach bräunlich; Hinterleib _mit gelbem Stielchen und
durchscheinendem Flecken.

64. Jacia li
chen und die

XII. Fam. d. Entedonoidae.HolcopelteFörst.
Julvipea nsp. d' Lg. 11/2 mm. Dunkelgrün, Hinterleib

dunkel, Schaft :
rnin gelb mit l

57.
kurz
gestielt; Schaft und Beine sammt den Hüften rothgelb.

PleurotropisFörst. ·53_ isomerus usp. d' Lg. 1 1/ 3 mm.
Hellgrün, die vier ersten Geisselglieder gleich lang; Beine
ganz · dunkel; Schildchen an der Spitze ein wenig mehr
grossschuppig als an der Basis; Metanotum mit einem Mittelkiel; Stiel des Hinterleibs dick, punkti1t ganz dunkel, nicht
länger als das Metanotum; Hinterleib nach der Spitze schwach
blaugrün.

EntodonDalm. q9. adjunctita nsp.

d' ~

Lg. 1 1/ 2 mm.
Blaugrün oder hellgrün, Knie gelb; Mittel- und Hintertarscu
an der Basis mehr oder weniger weissgelb durchscheinend,
oder auch ganz bräunlich.

- AsecodesFörst. 60. nitena nsp. d' Lg. 1 mm. E1•z.
grün, stark glänzend; Beine schwarzbraun, Mittel- und Hinterta1'Sen rötblich durchscheinend; Schild des Meeonotums mit
sehr schwacher, das Schildchen ohne deutliche Sculptur.

61. Juacipea nsp.

d'

Lg.

3/4 mm.

Erzgriin, Beine -ganz

HellgT~in, Füli lu
blau; B0ine ro,

65. peti olr(

•

leib lang gest ic ~
turn an der 13:t

66. ferno r'll
Scheitel uud Ba,,
dunkel.

67. med-iar
Mesonotums

Hinterleib fast
68. obscw -1
8ehr dunkel., Ei

Diglytlhll~l
Spitze der Scli,
Tarsen gelb; d1
70. bisa n 1,.
Schenkel uu<l ._
zwei braunen 1:

,,

it:~L,i:t~{'fiiifi
~}:;_'.;;
~:~~~: f~i~n.t w~~~i,;,.'t-~:-f;·<~
;z:~
:~~~$';-~~#1t~~i&~~~~;~ri~t1:·,;;;k;:l;~;.1~ti#·'f,ii,j,4~,fj/,.~.&~~~~~
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rleib ohne durch•

schwarzbraun, auch die Tarsen; Schild des Mesonotums an
der Spitze uud des Schildchen ganz gla tt.

Hellgrün, Beine
terfersen schwah
lieh geschuppt;
o durchscheinen-

(p. XXXVIII.) 0111(11tale
Hai. 62. laeta nsp. cf' Lg.
mm. Hell erzgrüü, Beine braun, Schie11e11und T arnen
röthlichgelb; Schild des Mesonotums, S(;hildchen unJ Metanotum mit schwacher Sculptur, hell glänzend.
- ChrysocharisFörst. 63. vfridicoxi s nsp. (j' Lg. 1n; 4 mm.
Helli1F~in,Fühler schwarz, Schaft braun; Fühlergrnbc ohen
blau; Beine rothgelb mit grünen Hüften.

l

Hellgrün, Schild1 dunkel, Tarsen
Stielchen und

64. Jacialis nsp. cf' Lg. 11/2 mm. Hellgrün, Schildchen und die untere Hälfte der Stirn kupferig; Fiihler
dunkel, Schaft auf der Unterseite schmutzig rotligelb; Beine
rein gelb mit dunklen Hüften.

elte Först. 5 7.
, Hinterleib kurz
•

iten rothgelb.

(j' Lg.

1
/2

65. petiolata nsp.

cf' Lg. 12/5mm.

Hellgrün, Hinterleib lang gestielt; Beine gelb mit grünen Hüften; Metanotum an_ der Basis mit einem scharfen Höckerch en.
•

1 1/3

mm.
ich lang; Beine
ein wenig mehr
mit einem Mittelnz dunkel, nicht
er Spitze schwach

66. femoralis nsp. (j' Lg. 11/3mm. Grün, Untergesicht,
Scheitel und Basis d~s ßchildens violett, Beine gelb, Scher,kel
dunkel.

6 7 • medi'ana nsp. . (j' Lg. 1 mm. Grün, Schild des
Mesonotums schwach kupfer~arbig;
Hinterleib fast sitzend.

~ Lg.
mrri.
und Hintertarsen
durchscheinend,

1 1/2

Beine pechbräuulich;

68. obacuripes nsp. (j' • Lg. 3/4.mm. Erzgrün, Beine
isehr dunkel, Knie gelb ; Hinterleib nicht gestielt.

. Digln1JmsRal. 69. ornatus nsp. ~ Lg. 12/ 3 mm. Gi·ün,
g. 1 mm. Erz-

Spitze der Schenkel und Basis der Schienen aammt der
Tarsen gelb; das letzte Tarsenglied braun.

ittel- und Hinter-

70. bisannulatus nsp. Lg. 11/a mm. Grün, Spitze der
iche Sculptur.
1·ün, Beine · ganz

Schenkel und Basis der Tarsen
zwei braunen Ringen.

•

gelb; ·schienen gelb mit

!

;

i

1
l
1
~

•

' 1 ~
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XIII. Farn. d. Tetrastichoidae.Tetrasticlms

Hai.
71. viridescens rnip. cf' 9 Lg.
mm. Heller oder dunkler
grün, Knie, Tibien und Tarsen rothgelb.

Schenkel · und Sch i

3/4

7 2. confusus nsp. cf'

9

alle Schenkel an der Spitze, die
die vier hinteren
braun;

Lg. 1213 mm.

Dunkelgrün,

_vorderschienen

nach aussen,

an der Basis

schienen gelb mit

XIV. Farn.d.
dus nsp. cf' (,? Lg,
gelb; Hinterhüfte n

und Spitze gelb, Tarsen

behaart,

an den Mitteltarseu die zwei ersten, an den,Hinter-

Schafo; Mandibeln

tarsen blos das erste Glied_ gelb.

Metn.notum nicht l':

"i3. impurus nsp. ~ Lg. 11/4 mm. Schwarzgrün fast
bräunlich;
glied;

Beine braun mit röthlichgelben
nsp. cf'

(,? Lg.

des Mesonot.ums ohne Mitt~lrinne;
gelb,

Laheo Hai.

Bohrer vorragend, _so lang wie das letzte Geissel-

74. 01·eophilus

XV. Farn.d. l '

Knieeu.
3/4

mm.

hinaus

Grün, Schild

und das letzte

ragend;

ganz

entschieden

8 2. picipes

die drei vorletzten Glieder

länger als breit;

Vorderschienen auf der Aussenseite,

83. dolosus
' Beinen;

76~ penet?-ans nsp. cf' ~- Lg. l3/4 mm. Grün, die drei

leib;

9

Fli
des Hinterleibs ei
seiten ohne Furch

nicht länger als der Mittel-

('erapl1ron J n

Schild des Meftonotums mit einer feinen Mittelrinne,

Rothgelb

dunkelgrün.

l .

.,,··.'-'',"!'

Dunkelgrün,
breit,

Bohrer

mit scl1,

. braun, Schaft mt!

(p. XXXIX.) 78. annulatua nsp.
1

die

lang wie breit;

Lg. 1 mm. Schwarz, Tibien

Hinterleib

11

Scliaft s0

Geisselglied,

Beine

dunkel, Vorderschienen und ~ie Spitze aller Schenkel rothgelb.

7 7. thysanotu.~ nsp.

ll '

seiten ohne Fur ch,

die andern wie

vorletzten Geisselglieder entschieden längel' als breit;

n

lederartig ; Beine •

Bohrer vor-

die Schenkel blos an der Spitze rothgelb.

und Tarsen rothgelb;

Schaft längc i

Mittelbrustseiten
Lg. 12/s mm. · Dunkel b!äulich-

grün, · Geissel _ziemlich langhaarig,
derselben

mistus nsp. (j' L 1
Hüften rotbgelb, i
lieh;

Ta.rsenglied braun.

9

8

Schwarz, Vorders cl

Geissel und Beine roth- ·

Schenkel bis über die Mitte

7 5. migrator nsp.

jedes der

~ Lg.

Schildchen ziemlich stark gewölbt;
nicht vorragend;

Beine dunkel,

12/r, mm.

chen dicht ledcra ,

Hinterleib

J"eibs an .Jer Ba ;;i

Spitze der:

8 G. ii ig1·if'la,'
;'.r;)·,

-~
Copyrloht
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sticlms Hai.
oder dunkler
Dunkelgrün,

•

Schenkel · und Schiene1i und ·die Mittelferse
schienen gelb mit zwei bramicn Ringen.

gelb;

Mittel-

XIV.Farn. d. Dryinoidae.Chclogynus Hai. 7 9. lepinsp. cf' ~ Lg. 2 mm. Schwarz , Fühl er und Beine rot-h-

nach aussen,

dus
gelb;

gelb, Tarsen
den Hinter-

behaart,

jedes der · drei ersten Geisselglieum' länger. als der

Schaft;

Mandibelu und Spitze der Vorder schenkel rein weiss ;

Hinterhüften

an der Basis schwarz;

Metanotum nicht punktirt,
arzgrün fast
letzte GeisselGrün, Schild
Beine roth1d das letzte
kel bläulich-

LabtioHai.

s01idern stark

Geissel deutlich

runzelig.

usp. cf' Lg. 12/ 3 mm.
rothgelb; Radialzelle geschlossen.

80. nigerrimus

Schwarz, Vorderschienen

XV.Farn.d. Ceraphronoidae.
MegaspilusWestw. 81.
2
mistus nsp. cf' Lg. 1 /3 mm. Schwarz, Beine sammt den
Hüften rothgelb,

Schenkel und Schienen

mehr

82. picipes nsp.

'Beinen;

rüu, die drei ·

Geisselglied,

breit;

lang wie breit;

ls der Mittel1

Mittelrinne,

cf' Lg.

.

,

1-

!

l2/3 mm. Schwarz, Stirne' fem'

..
i
1

Mittelbrust-

cf' Lg.

die drei vorletzten

Geisselglieder

doppelt so

Flügel linear> verkürzt, nicht ganz die Mitte

des Hinterleibs erreichend, Ra.udmn.l deutlich;
seiten · ohne Furchen ; Schildchen fast glatt.

('eraphronJur;

Mittelbrust-

84. pedes usp. ~ Lg. 1-1

Rothgelb · mit schwarzem Knopf, uugeflügelt;
. braun, Schaft auf der Unterseite röt,hgelb;

g. 12/5 mm.
t; Hinterleib
1, Spitze der.

pechbräun-

1 1/2 mm. Schwarz, mit bram _1en
Scbaft so lang wie das Stielchen mit dem ersten

83; dolosus nsp.

nkel rothgelb.
warz, Tibien ·

;1 f.

',.

lich; Schaft l'änger als das erste Geit1selglied; Stirne glatt;
Mittelbrustseiten mit einer Querfurche.
Iederartig; Beine vorhem,chend schwarzbraun;
seiten ohne Furche ·n, Sc~ildchen fast glatt.

Beine

('

1/ 3

mm,

Fühler pech-

Kopf uud Schi!tl-

chen dicht ledcrartig, matt; das erste Segment des Tii11t
-c1·leibs an <ler Basis längsstreifig.
8G. ri.ig1·irlavi.~ nsp. ~ Lg.

l

1/3

mm. R.eingclh; E opf
7

,.
"i

'

.i-

1

'

•

•
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und die drei letzten Gcisselglied er tief schwarz;
Schildchen

'l
l

dicht lederartig,

sturnmelartig,

1

die Basis

l

:md

Flüg el sehr kurz,

des Hinterleibs

nicht

cr reichenrl;

nicht längsstreifig.

das erste Segment

)

ohue Glanz;

Stirne

nsp. ~ Lg . 1 1/2 mm. Schwarz, Knie
•
rothbri.iunlich oder rothgelb; Geissel kurz und

und Tarsen

abstehend behaart;

1

Mesonotum

Stirne fein punktirt,

lederartig,

mit einer tiefen Längsfnrche;

mit einem

deutlich;

Mittelbrustseiten

8 7. compressive.ntris nsp. (j' Lg.
Fühlerkeule

Geisselglied

dick,

nicht länger

ziemlich stark

111sbreit;

cf' Lg.

Tarsen heller;

seiten dicht und stark
unter

zweitletzte

'

Schaft

94.

ge~ben Tarsen;

(p. XL.) 90. elegantulus nsp. ~

als l '.

glashell,

der

bräunlich;

dern bestehend,

Fühlerkeule

das zweitletzte

helle

F

glänzend;

3/5mm.

96. p ic

wirtelig

Lg. 2/3 mm.

Schwarz,

Tarsen

he lle

sonotum

tm

zeud;

aus drei langwalzigen GlieGeis selglied deutlich

Flü gel

97. mi,

und Beine !:lammt den Hüften gelb, die vier vorderen

Schenkel

und Tarsen

länger •

G,

Sculptm;

völlig so Lu.

als breit.

9 l. jasciolatus nsp.

cf' ~

Lg.

4

/ü mm. Schwarz, Flügel

Geissel

vor der Mit.te mit. hrn.nncr Q.nerLin<le; Geissel schwach ge-

'
·1

breiter

Tarsen

als breit.

j

helL

95. laei

Zahn.

Füblergeissel

alle Glieder derselben länger

Cl li

Tarsen

Mittelbrust-

A11l1auogmus
Thoms. 89. socius nsp. (j' Lg.
haarig,

kaum lä11g~
nach bräunli

Geissel nicht wirtelig be-

ein starker

F t:

Glieder d<out

14/o mm. Schwarz, Knie und

gestreift;

dem Schildchen

Schwarz mit röthlich

l
-l

,

Hinterleib von der Seite

Schildchen ohne gröbere Punkte;

wirt0

schlechtem

"

] ~'
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Conatltulo

Cof)vrloht

.

'l'ar ;,cu hellc1

sehr schwach
das

verl äv
feiner :

93. vfr

zusammengedrückt.

88. striatus nsp.

haart;

dreigliederig,

d

behaarte

mm. Schwarz, Schaft

und Beine rothgelb, Vorder- und Mittelschenkel
bräun\; ~h;

bräunlich,

mit

des

ohue Querfurche.
2/3

l

unter der Spitze

sehr kleinen Zähnchen ; die Seitenzähnchen

Metanotums

als breit;

stark
.

runzlig;

Schildchen leder-

artiao, an der Basis seitwärts
stark punktirt,
.

c>, 1

92. [ji '(;
Knie und 'l

86. terminalis

!l

säg~ ~-J' ,

lnhlnoom o1
rnt

'

,

.
. l

..

75
Stirne :md

9, _.die

säg~ (j', oder keulfönnig

sehr kur;,:;,

als breit;

erreichenrl ;

bräunlich, (j' oder dunkelbraun

Beine rnthgelb,

92. grac ili co,·ni:s nsp.

9.

Kuie und Tar sen rein röth lichgelb;
stark

ig, runzlig ;

n1it feiner Sculptur.
behaarte Fühler.

Da,s

J

<leben lederr der Spitze

93. vicinus

9

Lg.

Glieder deutlich

Geissel nicht behaart,

/ö mm.

4

Schi!dchen
wirtelig

Schwarz, Kaie uud

verlängert,

die einzelnen

länger als breiL, die drei vorletzten
Flügel

94. eurymerus usp.

S?Lg.

heller;

mm. Schwarz; Beine,

hat schwachgesägte,

kaum länger als breit;
nach bräunlich getrübt.
Tarsen

4/ 5

alle Glieder länger als breit;

'l'arseu heller; Geisscl fein behaart,

warz, Schaft
hr schwach
zweitletzte
n der Seite

1 1

J 9 Lg.

warz, Knie

nsp.

Geisse! kurz,

vor der Basis
2/3

inm. Schwa rz, Knie uud

sehr . gedrungen,

alle Glied er

Mittelbrust-

gla,_shell, der ramus stigmaticns sehr kurz.
9 5. laev -i8 nsp. (j' Lg. 5/6 mm. Schwarz,

wirtelig be-

Tarsen heller i Mesonotum und Schildchen spiegelglatt,
glänzend;

g. 3/r:,mm.

aber

der Quere

breiter als lang, blos die zwei letzten ausgenommen;
Knie und

!
;1 t,
i

Schenkel und Schienen sd1wach

l kurz und

verlängert,

!

Gliod0r der>'lclbcn länger

,

Flügel

Knie

und
stark

Fühlet· schwach ge säg t, wirtelig behaart.

9 6. picicornis nsp. (j' Lg. 2/3mm. Schwarz, Knie und
heller ; Geissel pechbräunlich, wirtelig behaart; Me-

sel wirtelig

Tarsen

sonotum und Schildchen mit feiner Sculptur,
zend; Flügel fast wasserhell.

. Schwarz,
·er vorderen

9 7. rnierocleptes nsp. (j'

lzigen Glie-

und Tarsen

tlich huger .

Sculptur;

heller;

Mesonotum

Geissel des

völlig so lang,
arz, Flügel

S?Lg.

9

kurz,

1/2 mm. Schwarz, Knie

und Schildchen

mit feiner

die einzelnen Glieder alle

fast etwas länger

Geissel wfrtelh ttarig, kaum gesägt;
schlechtern schmal, braun getrübt.

schwach ge-

etwas glän-

ab breit;

beim cf' die

'J

!

Flügel in beiden Ge-

l
i

1

·l

1

1
,f

-J

l

j
[

l
l

1
l

-{

~

1
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XVI.Farn.d. Proctotrnpcidae.
l"i·oclott·u11t•s
Lati :. 98.
la11vifl'ons nsp. ~ Lg. 4 · mm. Schwarz, Fühler an dür Basis
und

die Beine

Spitze;

rotl1gelb,

Hüften

schwarz

furche,

Stiel

des Hinterleibs

das zweite Segment

Bohren kurz, kckenfönnig
zelle fast ganz verengt,

runzlig

mit einer Mittel-

an der Basis

gekrümmt;
Randmal

stark

gestreift,

Flügel sclrnial, Radialbraun,

..

Kopf, Mittel! ,, ·
ziumlich gro h

XVIII. I :

mit rothgelber

.Metanotum dicht runzlig miL einem durchgehenden

.Mittelkiel;

- ,.__,,

unter demselben

103.

Beine rein ro,
derselben brei :,
die sich

Tarsen;

nsp. (j' Lg.

¾

Walk 9\3.

mm. Schwarz mit röthlichen

Kopf und Mittelleib mit feiner Sculpr.ur, etwas matt;
aber völlig glatt,

sechs vorletzte11 Geisselglieder

sehr

hell glänzend;

walzig, länger

die

als , breit.

laeviceps nsp .. cf ~ Lg. 2/smm. Schwarz, Tarsen
· dunkel röthlich; Kopf, Mittelleib und Schildchen mit feiner
etwas matt; _die sechs vorletzten Geisselglieder fast

kugelig, nicht länger als . breit.
und Schildchen

(p. XLI.), stark glänzend;

glatt

letzten Geis;,elglieder

bilden i_,ine starke

(j' Lg.

10 l. nomas usp.
Mittelleib
)fandibeln,

~ Tarsen röthlich,

-

trnd Schildchen

1 1/s

Geisselglieder

walzig, länger

etwas

länger

die vier

mm.

als breit,

Schwarz,

l~opf,

ganz matt;
röthlich;

die drei ersten

und dicker als die folgeuden,

das vierte bis nennte gleich lang;

das zweite Segment bis

zur r.Iitte fein gestreift.

HadrouotusFörst.
Schwarz,
1·ötblich ;

102. e.i:sculptwi nsp.

der Geissel

Basis der Sch:
gelb;

Fühler

bra.uu, die dr e
und

)k

etwas mattgb i.

Synopeas,
Schwarz,

Ba,;i:; .

Fussglied

bra u1

dritte

und vier

glieder

völlig ,

leib dichL, ab c'.
Schildchens

stu

deutiich.

106.
nur die Vorde r,
röthlicb ge!b;

9 Lg.

1 1/2

mm.

Knie, Basis uud Spitze der Schieucu uud Tarsen
l{eule

Vord,

lang und dick ,

Knie, Spitze der Schienen und Tarsen

alle Geisselglieder

Kopf

Keul e.

mit feiner Sculptur,

Schwarz,

Kopf

100.

Sculptur,

bis ::

Polygnotu-

XVII.Fam. d. Scelionoidae.Teleuomus

<las Schildchen

die lct.·

braun,

eine gl\blige Trübung.

laeviscutellatus

Walke n

sechsgliedrig,

spindelförmig;

!

Glieder läng er
artig,
welche,

matt;

"

beson d,

77
•s Latr. 98.

Kopf, Mittelleib

n der Basis

ziemlich grob abP-r seicht punktirt,

und Schildchen runzlig,

m~tt;

H iutcrl eib

rnnzelig.

XVIII. Farn. d. Platygastroidae.Amlllyaspis F örst .

rothgelber

Walkcri nsp.

rchgchendcn

103.

incr Mit.tel-

Beine rein rothgeib,

9

Lg. 1 1/2 mm. Schwarz, F ühler uud

Hinterhüften und Fühlerkcule

schwarz-

rk gestreift,

braun, die letztere viergliedrig,

die drei vorletzten Glieder

mal, R adialr demselben

derselben breiter als lang; Scheit el mit einer scharfen Karne,

.

~

die sich bis zu den Netzaugen

hinzieht;

Flügel glashell.
~

PolyguotusF örst. 10 4. signatus nsp.
Walk 9~.

Lg. 11/ 2 mm.

Schwarz, Vorderbeine mit _\usualime der Hüften ganz, die

it röthl ichen

Basis der Schienen und die vier erst en Tarseng:ticder roth-

etwas niatt ;

gelb;

äuzend;

braun, die drei vorletzten Glieder derselben breiter a\:3 lang;

die

Fühler

rothgelb,

die viergliederi ge Keule schwarz-

ls breit.

Kopf und Mesonotum dicht

arz, Tarsen

etwas mattgl änzend ; Flügel glashell.

mit feiner

1

lederar tig,

1lie Stirn e kaum

Syuopeas Först. 105. nigriscapis nsp. cf' Lg. l 1/2 mm.

lgliedcr fast

Schwarz, Basis der Schienen und Tars en rothgclb, das let'Zte •

Lhlich, Kopf

Fussglied braun;

d;

dritte und vierte Geisselg~ied verlängert ., das viert e ebenso

die vier

Fühler dunk el, der Schaft schwarz,

das

lang und dick, wie das fünfte, die vier vol'letzten Geissel-

warz, Kopf,

glieder völlig doppelt so lang wie breit; Kopf und Mittel-

ga nz matt;

leib dicht, aber fein lederar~ig, etwas matt;

eu röthlich;

Schildchens stumpf warzenförniig,

drei ersten
ie folgenden,
Segment bis

der Buckel .vor demselben

deutlich.

.106 . rnelampu11nsp. cf' ~ Lg. 1 mm. Ganz schwarz,
nur die Vordertibieu an der Spitze lind deren Tarsen schwach
röthlich gelb; Fühlergeissel viergliedrig,

1 1/2

die Spitze des

die drei vorletzten

g.
mm.
und Tar sen

Glieder länger als breit;

iudelförmig ;

welche 1 besonders von det· Seite gesehen, · sich scharf

artig,

matt;

Kopf und :Mittelleib dicht leder-

das Schildchen

1

mit pfriemenformig er Spitze,

,,b.

i
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hebt, der Buckel vor dem Sd1ildchcu kleii1, rund;

llä,s ;;weite

•

Segrneut des Hinterleibs g,iuz glatt,
als an der Basis breit.

das sech::;tc nicht liingcr

107. pro apectus nsp. ~ Lg. l 1/anun. Schwarz, ::;chienen
au der Basis und die Tarsen

braun;

rothgelb,

chs letzte Fussglied

Kopf und llfütelleib

dicht lederartig,

Schildchen ohne deutlich hervortretende
Segment sehr fein runzlig,

länger

Spitze; das sechste

4/:,

mm. Schwarz, Basis

der Schienm1 und die Tarsen rein rothgelb;
so lang, wie breit;

das Stielchen

schwarz,

Schenkel

und die drei

Mesououun

erste res

mit zwei

glänzend, ersteres

mit bräunlichem

ersten Geisselglieder

braun;

derselben etwas länger als breit;

Anttug;

eben völlig gh :

115. bi1b1,·,
Schaftes und ,i.
vorletzten Glied,·
Furchen,

mit J

rothgelb,

116. pi ciz1c

die vier vorlet?:ten Glieder

Spitze der Schiu

Mesonotum und Schildchen

Geissel mässig l

mit tiefen Furchen.

länger

111. brevicomis nsp. (!' Lg. 1 mm. Schwarz, Beine
an den Knieen und Tarsen bräunlichroth oder braun; die
vier vorletzten Geisselglieder nicht länger als breit; Mesonotum und Schildchen
Furchen.

bck

länge1· als brci;

hintersten Schi,'t

die Keule fünfgliederig,
glatt

erster es

lieh stark

S;?Lg. l1/2 mm.
(p. XLII.), die fünf

110. latus nsp. ~ Lg. 1 ¼ mm. Sdnvrrz, Beine rothHüften

glatt,

den Schultern )
gelben Tar sen, ·

nsp.

matt,

Glieder lä,1gcr ·

114. l·is81J
,,

vorletzten Geisselglieder walzig, länger als breit;
dicht lederartig,

113. hirt , :
l' L\t !

und Tarsen

1 1/ 2 mal

Mesonotum glänzend 1mitt.

Schwarz, Schienen und Tarsen rothgelb

gelb,

chen völlig gl 11
Furchen.

Geissel ziemlich

die vier vorletzteu Glieder

PlatygasterLatr. Hl9. corv·inus

und Schildchen
tiefen Furchen.

das

als an dei · Basis breit.

108. 1·igidicom1:s nsp. (j' Lg.
und rauhhaarig,

matt,

111~

gefähr doppelt

die drei vorletzten Glieder der _Geiasel etw,is breiter

als lang;

lang

sa.1111nt
de11 lI

Geissel zicrnli:-!.

fein lederartig,

ersteres

mit

tiefen

ten.uico1·ni8 nsp. (j' Lg. 1 mm. Schwarz, Beine

ersteres

als breii :
ohne

a,,

Monocl'ital-'
Rothgelb, Kopr 1 _
Eine ausgezei c!11
päischen

Gat~1,·1

abweichende
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; das zweite

sannnt den Hüften rothgelb , Schenkel bräunlich

nicht länger

Geissel ziemlich langhaarig,

.1,1;6 ctlogcn;
•
die vier vorlct.zten Glieder un-

gefähr doppelt so lang wie breit;
arz, Schienen
te Fussglicd
etwas breiter
, matt, das
da;; sechste
Basis breit.
hwarz, Basis
issel ziemlich
er

1 1/ 2

mal

chen völlig glatt,

stark gliinzend, eret ores ohne Spur von

113. hirticomis nsp. cf' Lg. 1 mm. Schwarz, Schienen
und 'farsen

rothgelb;

Geissel laughaarig,

Glieder lä11ger als breit;

glatt,

ersteres

mit schwachen Längsfurchen,

114. lissonotus nsp.

i

Lg. 1 mm. Schwarz mit roth-

gelben Tarsen, d 'ren letztes Glied braun ist; Geissel ziembehaart,

die vier vorletzten Glieder nur wenig

1.), die fünf

chen völlig glatt, stark glänzend.

Mesonotum ohne Furchen,

115. subtilis nsp.

Lg.

3/4

hem Autlug;

lcr rothgelb,

mm.

. !

mit dem Schild-

1

Schwarz 1 Basis des

Schaftes und der Beine rothgelb, Schenkel und Spitze .der
hintersten Schienen pechbraun;

Beine roth-

welche nach

den Schultern hin bald verschwinden.

länger als breit;

zwei

die vier vorletzten

Mesonotum und Schildched völlig

Lg. 11/zmm.

s mit

Mesouotum und Schild-

Furchen.

lich stark

; Mesonotum

.

..

,,

Geissel langhaarig,

die Yier

vorletzten Glieder deutlich länger als breit; M:esonotum ohne
Furchen,

mit dem Schil~hen völlig glatt,

stark. glänzend.

116. pic ipes nsp. cf' Lg. l1/3 mm. Schwarz, Basis und

zten Glieder

Spitze der Schienen und die Tarsen schmutzig röth\ichgelb;

d Schildchen

Geissel mässig behaart,

t

~

die vier vorletzten Glieder derselben

länger als breit; Mesonotum und Schildchen glatt, glänzend,
, warz, Beine
braun;

die

it; Mesonomit tiefen

ersteres ohne deutliche Furchen :

MonocritaFörst. 11 7. Monheimii nsp.

Lg. 1 mm.

Rothgelb, Kopf und Hinterleibsspitze bräunlich; Fühler braun.

1

Eine ausgezeichnet schöne Art;

·tt

päischen
· wa.rz, Beine

~

Gattungen

und Arten

unter den bekannten eurodieser Familie

dur ch die

abweichende Fiirhnng gleich zu erkennen . .

:i

t~ '
!

j

¾

.:

!
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;_, _:.. · _\ ,
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118. affinis 1isp.
braun,

Vorderschienen

9 Lg.

fas~ rein rothgelb.•

gricornis

.

XIX. Farn.d. Myrnaroidae.Anal'hCSHai. 119. congener nsp. d' 9 Lg. 1/2 mn;.Schwarz, Schaft und Stielchen
auf der Unterseite,
Vorderschenkel,
Basis

Trochanteren,

Vorderschienen

und Spitze

als das dritte

Vorderseite und Spitze der
ganz,

und die Tarsen

Fussglied bräunlich;

die fibrigeu

röthlichgclb,

an der
11 län<•er
'-'

gleich IH.ng <f'; Flügel lang gewimpert.

120. basalis nsp.

9 Lg. 3/o mm.

_-1 /

zweite Geisselglied entschieden
des Hinterleibs

3/r,mm.
-:.,
j· ·.;
.

Schwarz,

. ,

und die Beine gelb;

1
1

glied kaum länger

'

121 ob8cu1·us nsp.

Schenkel bräunlich;

Basis

9

Lg.

auf der Unterseite
das zweite Geissel-

Lg.

das Schildchen

;/5mm.

Schwarz, Schaft aui

und die Beine ganz gdb;

das zweite Geisselglied etwas länge~ aber nicht so dick als

A1aptns
f uscus nsp. n=J:'Lg. ~/r,
> mm. Schwarz,
- Walk. 19.3.
Schaft auf der Unterseite,
Spitze der Schienen
Fühler

Spitze der Schenkel,

sowie die Tarsen

gelb;

Basis und

Endglied

der

sehr gross und dick, so lang wie die halbe Geissel.

Honatocet·us
N ees. 12 4. exiguus nsp. d' Lg. 1/ 3 mm.
Brä.unlich, Fühk 1r, Knie und Tarsen schwach bräunlich :-,u-elb'·
Fühler

Ga1esus
Curt. 1:
Hinterschienen

glei, .

das Stielchen

und

fast etwas länger als der ganze Körper,

glieder völlig doppelt so lang wie breit;
BasiRhälfte schnmtz1g gelb.

die Geissel-

Hinterleib

an <ler

<

LoxotropaF ör.·
Schwarz,

11,I

Schaft

den Hüften rothrrel
h
0
ders elben

Stielchen,

n ie

die fol3, 1

XXI. Fam. u
u:,;p. cf

fusciseapis

GC;i.,-

Spitze der Schie ne·:,
sten, mehr oder

\ i ,. •

Pautolysa 1:'ör.Schwarz,

das dritte.

1,1

demselb en eine f<C
L,

· schwarzbraun,

als das dritte.

9

ziemlicl1 schmal,

glied

Schaft und Stielchen

12 2. pallipes nsp.
der Unterseite,

länger als das dritte;

das

schmutzig gelb.

(p. XLII1.) Anagrns Hal.

wirtelig behaart , k,

Schwarz, Schaft, Stiel-

chen und die Beine gelb, Schenkel schwach bräunlich;

cf

ll~['·

Basis uu<l die 'L u .

das letzte

das zweite Geisselglied entschied~

9 oder

XX. Farn. d.

1 mm. Schwarz, Beine schwarz-

Fühler

Beine

1-.:Jt

pechl,raun,

Mesanotwn

seitw ün

PantoclisFö rs t.
Schwarz,

Spitie r.b

Schenkel

und Scl1iv

mählig dic;ker, mit .
so breit als lang; F..
glied stark

ausgcr ,,

· förmig, länger

ali:

>

81

XX. Farn. d. Diaprioidae.mapria

arz, Beine 8chwarz-

wirtelig behaart,

haft und Stielchen

entschieden länger
el lang gewimpert.
das

das zweite Geissel-

!

auch

d'

Lg. 1213 mm.

f
)•

:1
•

[

'i.

als das

dicker

1

· schwarzbrnm1

..f

Gei:;sel brnunröthlich,

1fandibeln,

sten, mehr oder weniger rothgell>; Flügel

Paulolysa Först.

r nicht so dick als

f

f
1

Basis und

Schwarz,
Fühler

g. 2/a mm. Schwarz,

Beine

rothgclb,

pechhraun,

ein wenig

erstes Geisselglied

Mesano t um seitw ärts,

Basis und

Schenkel

ie die halbe Geissel.
mm.

Schwarz,

Spitze des Schaftes,

Schenkel

und Scl1ie11en mehr rothbraun,

mählig dicker,

·ach bräunli ch gelb;

mit Ausnahme

:.!,1/2

mm.

bräunlich;

deutlich rmsgeraudet ;

mit einem v,wsptingendeu

PautoclisFörst. 130. barycera nsp. cf

der

1

glash ell.

129. atrata usp. cf Lg.

~ Lg.

glied stark

ausgerandet

1

[

.

'I

Zähnchen.

2 mm.

t

Stielcheu und Tar sen rothgelb,

~

all-

t

des ersten end letzten doppelt

t

Geisselglieder

so breit als lang ; Flügel glai;hell. Beim cf das erste Geisi;el-

die Geissel-

die folgenden

l

f f.

da,s zweite Geissel-

die folgenden Glieder kaum etwa s länger als breit.

1

1
1
i

\

lf

Spitze der Schienc:n uud die 'l'n.rsen, besondern die hinter-

au der

!

'
'

l

uud die Beine samm t
nicht

'
'

r,
1i
ls
i

rundlie11.

nsp .

i

.i

'f

Beine ganz gelb;

i Hinterleifl

länger,

l

'

XXI. Farn. d. Belytoidae. Psilomma För st. 128.
jusciseap1:s nsp. d Lg. P / , mm. Schwarz, Fühler und Beine

hwarz, Schaft auf

Rörper,

derselb on nicht

Stielchen,

auf der Unt erseite

1/3

uud .dm; en;te Geisselglied

glied

'

t
1

das Stielchen

Schaft mit dem Stiel chen

1

f

uuter

gl eicl1farbig 1 nicht deutlich, roth au der Ba:;is;

den Hüften rothg elb; Geissel pechbraun,

cw·us nsp. ~ Lg.

sp. c] Lg.

braun,

Hinterschieneu

Schwarz,

das dritte ; Basis

Endglied

''

l

Halbbiude.

LoxotropaFörc;t. 12 i. fulvipe8

warz, Schaft, Stiel-

gelb;

braune

Randmal

'

i i

GalesusCurl. 12 6. colam:•i nsp. cf' Lg. 4 1/ 2 1111n.'
Schwarz,

das letzte

chenkel,

brii.unlich getrübt,

demselben eine Hchmab

an der

ach bräunlich;

,1

t

kaum länger als der ganze Körper ; Flügel

ziemlich schmal,

eite und Spitze der
chgclb,

ni-

mm. Schw~rz , Scbieneu an der
Basis und die Tarseu röthlicb golL; Fühler ;,,iemlic h kurz,
gr ·icornis

es Hai. 11 9. con-

e übrigen

usr,, c] Lg.

125.

Latr.

14/:,

r

Glieder alle walzen-

:~ ,.

. fi:irmig, länger als breit.
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) p. XLIV.) XenotomaF.-irst.. i3 l nigricoxis ns~. cJ'

Lg . 2 1/2mm. Schwarz, Beine i·othbraun mit schwarzen Hüften
Schenkel
brann,

und Schienen
<las erste Glied

folgenden

mehr pechbräunlich;
der Geissel stark

Fühler

pech-'

ausgeran<let,

mehr a.ls dopp elt so la.ng wie hreit,

die

Metanotum

mit scharfem :Mittelkiel ; Hint erleibssticl mit s,:harfen Kielen;·
Flüg el glashell,
st igmaticus.
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